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This thesis is a translation o f part one of James W elch’s Fools Crow, the first 
historical novel about Native Americans written by a Native American. Published in 
1986, Fools Crow chronicles the life o f the Lone Eaters band of the Pikimi tribe of 
Blackfeet living on the W estern Plains o f M ontana in the late 1800s. The novel 
focuses on a young Blackfeet, W hite M an’s Dog, who will be renamed Fools Crow. 
H e knows, unlike the protagonists in many other texts of Native American literature, 
precisely who he is within the still-functioning world of Blackfeet values and 
discourse.
In  fiction, this novel is still the sole most important contribution to an 
understanding of what life was like for the Plains Indians in the last century. In 
Fools Crow. W elch (Blackfeet/Gros Ventre) attem pts to create a story of cultural 
recovery that could help explain to contemporary Blackfeet a part of their history 
w ritten from a Native rather than a Euroamerican perspective.
This story o f recovery is also important to readers from other cultures who are 
searching for a unifying cultural identity. This aspect o f the novel has prominent 
relevance to the German discourse o f the last hundred years. This issue, along w ith a 
general discussion o f translation theory, is examined in the introduction to the 
translation. Furthermore, the introduction explores the role o f the translator, who is 
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Before I gave myself over to the challenging, and often frustrating task of 
translating the first part o f James W elch’s Fools Crow into German, I had to ask 
myself why this exericise is a valuable scholarly pursuit? 1 considered the act of 
translating to be im portant and necessary for Hterary, as well as cultural, studies. That 
notion, however, must have been rather vague and general, for it is only after the 
experience that 1 can begin to grasp the value and usefulness of translating. To 
explain this endeavor, 1 wiU examine the nature o f translation as it relates to the 
importance o f target audience, and to text and to language as a cultural activity. 
Finally, I wiU explore my own personal involvement w ith Fools Crow as an English- 
speaking German.
“Poetry is what gets lost in Translation ’ Translation in Discourse
Translation seems to be the most underestimated and ignored literary activity. 
Rarely do translators appear in name on the cover of the books they translate, for 
example. Seldom do readers consider the fact that a great number of the books they 
read are in fact translations. The reason for this lack of interest might lie in the 
misconception that all translations are “literal.” I f  a translation is merely a transfer o f 
words from one language into another, the translator can be imagined as safely 
remaining in the author’s shadow. W'e, as reader, then beHeve we hear the author’s, 
and only his/her, voice. Therefore, it would seem superfluous to make the 
involvement o f the translator an audible issue. To a certain degree it is true that a 
translator first engages in, what might be called, a “Hteral” translation. This first 
approach establishes a text for the translator w ith which s/he can work. 1 beUeve that 
no responsible translator can stop there, if  indeed, s/he wants to serve the original 
text and its author.
Nabokov, however, seems to view the function o f the translator shghtly 
differently. In  his “Problems o f Translation: Onegin in English,” he says that “the
person who desires to turn a literary masterpiece into another language, has only one 
duty to perform, and this is to reproduce w ith absolute exactitude the whole text, and 
nothing but the text” (134) and asserts that “the clumsiest literal translation is a 
thousand times more useful than the prettiest paraphrase” (127). The first question 
that comes to mind at this point is, “W hat, in fact, is a 'literal' translation?” Octavio 
Paz believes that such a thing as a “literal translation” does not exist. I t  would not be 
a translation in that sense anyway, but merely “a mechanism, a string of words that 
helps us read the text in its original language. I t  is a glossary rather than a translation, 
which is always a literary activity” (154).
In his introduction to The Craft of Translation. Rainer Schulte, director of the 
Center for Translation Studies at the University of Texas, asks another o f the 
translator’s basic questions: “How can equivalences be established between the 
semantic and cultural differences of two language?” He goes on to say that translators 
generally hover specifically over this question. They “explore each word first as word 
and then as reflection o f a larger cultural and historical context” (Craft ix). I f  a 
translator replaces one word with another, s/he can never be sure that she should not 
have picked another one. Generally speaking, it seems practically impossible to 
pinpoint the exact meaning o f one word in another language by itself, or even in 
relation to the words around it, because o f the different cultural connotations 
associated w ith it.
Gregory Rabassa, in “N o Two Snowflakes are Alike,” points to still another 
concern. The one thing “more deadly even than personal and cultural nuances in 
hindering an exact’ translation is the very sound of languages and the words that 
constitute them ” (2). For this, and other reasons, everyone seems to agree that it is 
especially hard to transfer poetry into another language. As Robert Frost says in his 
famous statement, “Poetry is what gets lost in translation, “ or Thomas Bernard in his 
analogy: “Ein übersetztes Buch 1st wie eine Leiche, die von einem Autobus bis zur 
U nkenntlichkeit verstümmelt worden ist,” (“A translated book is like a corpse 
mutilated beyond recognition by a bus”; trans. by W .W .) (Wilss 29).
The question, whether a closely defined meaning o f “literal” translation was
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actually on Nabokov’s mind, or whether he shared Schulte’s and Rabassa’s concerns, 
cannot be answered and is not really relevant at this point. Nevertheless, I would 
like to address another problem I see in his call that a translator “reproduce with 
absolute exactitude the whole text, and nothing but the tex t.” By placing the 
importance on the original text, Nabokov denies the interplay o f the two significant 
agents in the process o f translation: the translator and the target-audience. Yet, the 
decisions made by the translator can be derived from the interplay between three 
factors, “the ST[source-text] author and his or her textual intentions, the translator 
and his or her command o f knowledge and imagery, and the T T  [target-text] 
readership and its textual expectations” (Wills 28).
Through this translation project I have come to  realize how important an actual, 
or envisioned, audience is to the creation of a text. My imagined target audience 
influences to some degree the choices I make. I need to imagine a certain, well- 
defined audience in order to make these choices, because w ithout that definition I 
would only depend on my aesthetic feeling rather than on the communicative aspect 
o f the language. I need to make sure that the original text, in its altered form, wiU be 
able to communicate w ith the target-audience (TA). I am the mediator between the 
source-text (ST) and the TA. As the reader o f a text, I project the words into 
images, creating a world that is somehow paraUel to the world the author imagined. 
Ultimately, however, my function as a translator exceeds this process. I not only 
imagine an image paraUel to that o f the author but try to recreate that same image in a 
different language for an audience w ithin a different cultural context. The TA 
might not be the sole motivation for a translation, but its importance cannot be 
ignored, since inevitably one translates for a reader who does not speak the language 
o f the original.
Motivation for the Translation and the Question o f Audience
Germans, like Americans, have a distinct, but rather inaccurate image o f the 
Native American who lived on the Plains of the American W est. The European idea
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of the American W est was largely shaped by German w riter Karl May. “May created 
the legend o f W innetou [May’s hero] and in so doing raised the sympathy and 
respect for the American Indians and their way o f life,” says W alter Ilmer, a research 
consultant to the executive o f the Karl-May-Gesellschaft. “The image the German 
population has had o f the Ajnerican Indian since 1880 has been largely shaped by 
Karl May.” In his novels, May “wrote scenes based on events in the early 1800s but 
placed them  in the 1860s and ‘70s,” says Ilmer, providing a possible explanation why 
May has never been popular in the United States. “His plots never rang true to the 
American ear” (qtd in Langley).
May’s Old Shatterhand novels, which feature a German immigrant trapper and 
his blood-brother W innetou, are a cultural item without which, I dare say, no German 
grows up. I t  is possible that my generation was not subjected to the stories as 
reading experiences, but we certainly have aU seen at least one o f the six movies 
made from 1963-68 that were based on the novels. Although one is not aware of it as 
a young kid, it is widely known that May had never set foot upon the American 
Plains, or the Orient where some o f his other novels take place. (Apparently, he 
conducted his research in prison libraries while serving time for fraud and 
impersonating a police officer.) W innetou's status as a distinctive cultural German 
entity increases even more, once one finds out that the movies were not shot in 
Ajuerica but in Yugoslavia and that the cast consists mostly o f German and French 
actors.
W innetou is heroic, o f course. Y et he is seen as more just than noble, and he 
certainly does not die in time to give up the end-glory to John W ayne & Co.
Thus, we Germans have always been more interested in American Indians and their 
way o f hfe, than in the actual American setting and the related problems. Over the 
last century, the American Indian has been, at least for German-speaking 
Europeans, “das Aunerikanische am Amerikanischen” (Martens 126). May provided 
the Germans not only w ith the image of the American W est; this legend of 
W innetou is part o f Germany’s Hterary heritage. Germans have, therefore, not merely 
read the stories but participated in the myth o f the “American W est.” James
W elch’s Fools Crow would and could serve as a revision or correction of an 
unauthentic cultural image. Furthermore, the novel provides a challenge to the 
“W estern” reading experience, and ultimately could serve as a catalyst for a re­
examination of national identity and one’s place among one’s people.
Louis Owens regards Fools Crow as “the most profound act o f recovery in 
American literature” (i66). I see the importance o f translating Fools Crow primarily 
in relation to the German experience and question o f identity. Essentially, Fools 
Crow is the story o f a young man's growth within his tribe. He feels secure in his 
tradition, yet at the same time he recognizes the threat from outside. H e knows what 
the imminent difficulties from outside potentially mean for his band. Somehow it 
does not m atter to the spirit o f Fools Crow that his entire way o f life is threatened.
H e is aware, like some o f the other characters, that change is inevitable. Adopting 
some o f the new ways is not going to eliminate one’s identity. But he needs to know 
what he had in order to use it as strength. Blackfeet identity sprang from the 
identification with the people and the land they lived on.
By giving the Blackfeet a story through which they can remember who they are, 
W elch created a society that functions pretty much on its own. Like all modem 
societies, however, the progress initiated through trade w ith the W hites is not 
ignored, but rather treated as an im portant and beneficial part o f Blackfeet fife. The 
Indians are shown having grown accustomed to some of the goods they acquire at the 
trading posts in exchange for their buffalo hides. So this society that is confident 
within itself but still open to new things and to change w ithout giving up its 
traditions. The W hite M an’s presence becomes more and more threatening to the 
Plains Tribes’ survival, however, because it actually endangers their survival. By 
killing hundreds o f thousands o f buffaloes in record time, white hunters eHminated 
the most essential food and raw material supply o f the Plains Indians, and w ith that 
their way o f Hfe. W elch deliberately omits the fact that this decimation o f the buffalo 
was government policy, designed to subdue the Indians. Later, he will address this 
issue in Kilfing Custer.
In Fools Crow this endangerment o f existence is sensed but the impact of its
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consequences are not fully addressed. The territorial problems caused by the white 
settlement o f the W estern Plains are treated instead w ith disbeUef. Constant 
references are made to the whites’ territorial domination; they take over, not by 
killing the Indians, but "by standing right where you are,” surrounded by thousand of 
grazing “whitehom s,” reducing the Pinkunis to a “part o f the dust they kick up” (6i). 
This parallels a strong jp rritoriality in German consciousness.
Historically, Germany was not one country until Bismark unified the separate 
and fragmented counties and dukedoms in 1871, a year after the setting of Fools 
Crow. So, although not territorially unified, everything that came before 1871 is still 
considered German because o f the language shared by the various peoples in that 
territory. The years following that time were marked by political inconsistency, 
revolutions, W W  I, dictatorship, W W II , the Holocaust. After these devastating 
years, we found ourselves divided once again, occupied by four different countries, 
and traumatized. The next forty-five years were spent trying to figure out what had 
happened, what that meant, and ultimately asking ourselves who we were. The world 
looked at us as a nation that willingly watched or even aided and participated in the 
genocide o f six million Jews and miUions o f others.
E n trap p ed  by these  and sim ilar discussions, I  believe G erm ans have been  
unable to  m ake m uch  progress in figuring o u t w ho they  are and  w ho  they  w an t to  be. 
Since 1945, people have argued th a t th e  phenom enon  o f  following H itle r  could  have 
h appened  anyw here. Even G oldhagen 's recen tly  pub lished  book  H itle r’s W illing  
E x ecu tio n e rs , arguing th a t there  was and is som eth ing  in th e  G erm an psyche th a t 
was p red estin ed  n o t just to  follow  H itle r  b u t willingly help his course o f  destruction , 
has been  found by h isto rians o f  all cam ps to  add little  new  to  th e  understand ing  o f  
th e  H o lo cau st and  th e  G erm an  psyche.
In his interesting study “Deutsch-amerikanische Psychen,” Rainer Krause 
argues that a culture’s self-definition might be something the people take on to 
divert attention from something in themselves they do not want to look at. He 
believes tha t a great munber o f these “Abwehrmechanismen” (diversion tactics) are a 
product o f the subconscious, yet they find definite reflections within a culture or
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society.
Presumably, Germans were known for their efficiency before 1945. As 
grotesque jokes go, the efficiency was part o f the reason that the concentration 
camps worked so well. Now our efficiency and organization serve as a perfect shield 
from external, as well as our own scrutinizing looks. W^e place our focus on economic 
efficiency, we build the three best cars in the world; Siemens and Bosch electronics 
can be found in every alarm clock, coffee machine, car or com puter around the 
world, and consumers respond to this. They love German dependability. And it is a 
reassuring thing to be able to rely on that. I t  keeps the country running. I t  all falls 
into place: the efficiency, the organization, the order of things. German trains do 
mostly run on time; if a bus is three minutes late, someone will drop a com ment 
about it. This is how we function, and somehow, it seems, if something does not go 
according to schedule, something must be terribly wrong. W e accept the 
grumpiness o f bus drivers, we accept being yelled at in a bank if  we don 't move up 
fast enough. So we seem not to object to the coldness between people; we actually 
foster it by pointing out faults in complete strangers on the street, because it makes 
us feel superior. O rder gives us a sense o f stability that we desperately seem to need. 
One constantly has to check one's movement and behavior.
This form of monitoring the self and the other greatly inhibits one’s sense of 
freedom. I f  one is not allowed to make mistakes, one will most Hkely not engage in 
any form o f self-exploration by pushing limits or the exploring boundaries. Whereas, 
the country has pushed its territorial boundaries and tom  them down, the people 
inside have not utilized this chance to grow together confidently. In his essay 
“Fremdvertrautheit: Deutsch-amerikanische (Re-) V isionen,” Klaus Martens 
expresses the hope tha t a unified Europe will assist in the expansion and acceptance 
o f the cultural diversity that came together w ith the unification o f Germany on 
O ctober 3, 1990 (128). This has not been easy, however. O thers see the danger in a 
unified Germany, so why should we feel good about it? W e constantly have to make 
sure to tell everyone around us that we are aware of our problems. Frustrated 
skinheads in eastern Germany are not just a national problem connected to
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unemployment or desolate future outlooks; they become a European problem. Their 
random attacks on asylums display their connection to the Nazis, and therefore, we 
have to place them on an international stage, defending them  or attacking them, 
trying to cover our face. Everyone knew unification came fast and that problems 
were inevitable. To judge from the reaction o f some o f Europe's pohtical figures to 
the 1990 German unification, it becomes obvious that Germany was not alone in its 
lack o f readiness for this step. France especially expressed its uneasiness at giving 
Germany another chance to unify herself.
I guess, if  we unify two halves, it only works if we know who or what these 
halves are. As it now looks, we don't. Overall, it would be fair to say that Germans 
seem to identify more w ith the region they come from than w ith the country as a 
whole, because we are somehow threatened by the idea o f who we are as a nation.
W e speak the same language, we read the same books, sing the same songs, but we 
do not rely on this connection for inner strength. W e do not believe in our 
philosophies. W e do not believe in an overarching, uniting spirit because we feel 
betrayed by this spirit. So, as a result o f this suspicion, we feel we cannot trust each 
other or the bigger idea o f being German and therefore cannot draw strength from 
the knowledge o f being part o f our own people.
Further, like the American Indians, in the past and present, Germans are not 
being recognized from the outside as what they are, but as what they perhaps were 
and what others perceive them to be. Ultimately, Germans are haunted with 
reflections that reach them from the outside; they identify themselves, to some 
degree, in the way they are seen by their surrounding neighbors. Like the American 
Indians, Germans are viewed w ith interest, sometimes admiration, suspicion or even 
fear. And just like the American Indians, Germans need to redefine their role for 
the future. After all, economical and pohtical progress cannot be the essence o f a 
unified coimtry. A strong economy and a democracy grow on the soil o f a confident 
and unified culture, [ in  Fools Crow. W elch gave the Blackfeet a vision of who they 
once were, which is essential in order to be able to determ ine who they are now.
The unifying vision of this book and its protagonist propose the idea that knowledge
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o f  w ho you are and w here you com e from  is integral to  spiritual survival. H ow ever, 
equally im portan t, to  th e  a ttem p t to  redefine o n e ’s cultural iden tity  is an 
understand ing  o f  b o th  past and  p resen t. As Jam es C lifford  understands it, “cultural 
id en tity  [is no t] an underlying essence, b u t ... an  ongoing process o f  im provisation, 
creativity, and app rop ria tion” (q td  in Saul 519).
Text as Context
Many critics have pointed out that writing in itself is a translation o f the 
imagined world into language. Paul Valéry believes writing to be very much like the 
process o f “transmuting a text from one language into another [because we] have one 
language for ourselves, from which all other ways o f speaking differ more or less”
(117). O ctavio  Paz calls th is process “transla tions o f  transla tions o f  transla tions.” In  
his eyes, each  tex t is a t th e  sam e tim e unique and  a rep roduc tion  o f  an already 
existing tex t. “N o  tex t can be com plete ly  original because language itself, in  its very 
essence, is already a transla tion—first from  th e  nonverbal w orld, and  then , because 
each  sign and each phrase  is a transla tion  o f  an o th e r sign, an o th e r ph rase” (154).
W e readers engage the author’s text into a further act o f translation. The text is 
the author’s communicative tool and by reading this speech, we begin to translate the 
meaning o f the words. The words themselves dance off the page, and we create an 
illusion through them. Something I believe only a translator might recognize, 
however, is the singularity o f the words and the way they are fined up to form a 
sentence. The closer I approach the level of the text, the more distinctive it 
becomes. Oddly, the shorter the sentences the greater my problem to make them  
my own. For example, a sentence like, “I sweated, I prayed, I fasted, I smoked to 
him ” (7) is locked in a form I cannot alter w ithout destroying the effect.
Nevertheless, I cannot translate this sentence word for word because it would not 
make sense, since we do not use “to/zu” in relation to praying. Therefore, I merely 
maintained the repetitive form in the German syntax: “Ich  schwitzte, ich betete, ich 
fastete, ich rauchte ihn an.” A nother example causes similar problems and sounds
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equally odd; “Yes, you speak true, Fast H orse” (8). This sentence carries a distinctly 
formal tone we would never use in German. However, a native English speaker 
would not say, “You speak true,” either. Therefore, I decided to keep the formal 
quality: “Ja, Fast Horse, du sprichst wahr.”
A nother example is the even shorter sentence, “I t  is this” (6). In  the 
translation, I used “folgendes” because “es ist das” or “Das ist es” would not work. 
Sometimes a short combination o f words sounded odd only in the beginning o f the 
translation process. For example, “I joke!” (6) was originally translated into “Ich 
mac he nur W itze” which captures the meaning but not the the speed o f the the 
sentence. Later, I had no problem to change it to the two word expression “Ich 
scherze!” Still, the more I narrow down, from chapter, to sentence, from long 
sentence to shorter ones, to simple one or two word exclamations, my problems 
increase.
In his very insightful essay “Translation: Literature and Letters,” Octavio Paz 
speaks o f  the lack o f mobiHty and interchangeability o f words in poetry. “The 
meanings o f a poem are multiple and changeable; the words o f that poem are unique 
and irreplaceable” ( 159)- In  view o f this definition, I find W elch’s prose poetic in 
that the words seem locked in their relation to each other, making for the “strange” 
sound o f the text, and their relation to the region they express. Therefore, my 
starting point is not “the language in movement that provides the {writer]’s raw 
material but the fixed language o f the [text] (Paz 159). (See Appendix A)
As a translator, I become aware o f the strong ties between text, author and 
context, and the “meaning” o f the text, the story. And it is only through the process 
o f translation that I was able to notice the difficulties presented by the text’s smallest 
element, the word. Transferring geographical terms and names into a German 
context, for instance, became particularly challenging. Although they are small 
elements o f the text, they represent the singular nature o f Blackfeet thinking and 
W estern landscape. The singularity o f these terms emphasizes the influence of 
spatial context on the actual creation o f the text. The harsh and vast nature o f the 
Plains resonates through the language o f the book and is therefore inseparable from
I I
the text. O r to put it in Louis Owens words, “Central to Native American storytelling 
... is the construction o f a reahty that begins, always, w ith the land” (183). So, the 
context provides the writer not only with the content for the novel, but w ith the 
material for its language; the context becomes text.
In this particular text, W elch was attem pting what many critics believed to be 
an impossibility: to recreate, or imitate the syntax of a language very few still speak. 
W elch’s text is more than what Hans Nossack calls a mere translation from thoughts 
into “another reality—that o f language” (228). Unlike in his other novels, W elch here 
“translates” the verbal Blackfeet language into a written English language. English 
here “bears the burden o f an ‘other’ experience” (Owens 157). W elch, who left the 
reservation when he was a child, does not speak Blackfeet anymore. Yet he must 
have a sense o f it, because he did speak it until about the age o f four. He does, 
however, remember listening to the old men teU stories in Blackfeet outside the 
Browning mercantile and this experience distinctly informs the language he uses for 
this novel. Furthermore, he took these stories and those he heard from his 
grandmother at home and translated them into a story o f his own. H e alters the 
English syntax by avoiding complex grammatical constructions. The sentences are 
often short and declarative.
Additionally, he places unfamihar images into the English language, which 
hands control over the language to the Blackfeet s perception of reality. For 
example, in the second sentence o f the novel, we encounter “Cold M aker,” who is 
gathering his forces. As Enghsh reader, we can only guess who or what “Cold 
M aker” is. The abstract Enghsh term  “w inter” is turned into something that has a 
relevance w ithin the context o f the Plains Indians’ hves. The change in the weather 
and “Cold M aker’s ” approach will have an actual impact on the hves o f the people 
who live on the Plains. This language speaks directly from the land W elch’s 
ancestors inhabited and exemphfies the relation between the Blackfeet and the 
worldjiround him.
W ith Fools Crow. W elch produced a w ritten text that captures the way the 
Blackfeet perceived the particular W estern landscape around and w ithin them.
There is no question that W^elch succeeded in creating a reality foreign to the 
W estern reader’s experience and expectation. The text changes the way we 
perceive reality and makes clear that we need a different language in order to be able 
to experience a different culture. W elch creates a “conceptual horizon—or ‘map of 
the mind’,” as Louis Owens calls it, “through which the reader must pass.” And 
since the “conceptual horizon” belongs to the traditional world o f the Blackfeet, the 
“Euramerican[sic} is peripheral and alien” in this world ( Owens Kj) . "9
W hile reading Fools Crow already presents a challenge to a white reader, 
translating the novel became an increasingly daunting task. Apart from the problems 
and difficulties every translator faces, this text placed, at times seemingly 
unsurmountable obstacles in my way. Through movies, at least, I assume a German 
reader to have a vague picture of the W estern Prairies, but this might exclude the 
more specific details. The regional distinctiveness o f the text presented stumbling 
blocks all along the way, down draws, swales, below cutbanks, onto buttes, over 
bluffs, and into coulees. These terms characterize a landscape unlike any found in 
Germany. Rabassa observed that the “closeness to regional expression makes 
translation difficult, sometimes impossible when it comes to preserving the flavor of 
the original” (lo). One o f the most prom inent W estern landscape features absent 
from German landscape, for example, is the butte. Since it is not as widely know as 
the Southwestern Mesas, I contemplated whether I should include a short 
description o f what a butte looks like when it first occurs within the text. For sure, I 
did not intend to substitute the word “bu tte” w ith another, but decided to transfer to 
original word into the ST. In other cases, I used a string o f words to describe a thing. 
“Yellow Kidney squatted beneath a cutbank out of the wind” (ii) turns into “Yellow 
Kidney hockte im W indschutz eines vom W^asser ausgewaschenen Uferstücks.”
The “sarvisberry,” “servis-” or “juneberry” posed another interesting problem. 
W hereas the bush itself can be found in Germany, it does not bear any berries. The 
berries are found only on the N orth  American continent. The difficulty w ith these 
geographical and natural items lies in their contextual specificity.
Let me now address the hurdles tha t originate, not from the context but from
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W elch’s own “translation” endeavor. Here, I make a distinction between the names 
of individuals or tribes, and the descriptive names for the animals. For the latter, I 
decided to use a word-for-word translation to remain as close as possible to the 
descriptive function o f their names. I translated such descriptive terms as 
“blackhorns” and ‘Svags-his-tail” into “Schwarzhomer” and “wedelt-mit-dem 
Schwanz,” because they describe an animal’s defining characteristics.
Whereas the descriptive animal names, the language most characteristic o f the 
text, did no t pose much of a problem, the name for various individuals and tribes did. 
Dealing w ith the names o f individuals was more challenging, since they are 
descriptive as well as identifying. Such names are referred to as “speaking” names 
because they have “expressive value” (Bodecker 236). Keeping such names as 
“W hite M an’s Dog or “Yellow Kidney” in their original form means “silencing” 
them for the target-audience. Unless, the TA  had sufficient knowledge o f the 
Enghsh language, the names would mainly function as “Eigennamen.” Here, as in 
every other aspect o f translation theory, opinions vary widely on how to proceed. In 
her essay, “Eigennamen und sprechende N am en,” Birgit Bodecker quotes two 
critics’ opposing views. One beheves that “the principle stands that unless a single 
object’s or a person’s name already has an accepted translation it should not be 
translated but must be adhered to ” (236). The other finds that translatable names are 
disruptive to the eye if  they appear in the original language. Both, no doubt, are 
justifiable arguments.
As a result o f this discussion, certainly the hardest, decision-making dilemma, I 
decided to keep all the names o f persons, tribes, rivers, and buttes in their original 
form. (For examples o f a section w ith the names in their original form and in a 
translated version see App. B and C) Before I explain my decision, let us review one 
o f the definitions of literary translations, offered by Armin Paul Frank, “a literary 
translation, whatever else it might be, is first and foremost the record o f a transfer 
between cultures, literary and otherwise” (87). Thus, keeping the names would make 
the process o f cultural transfer visible, by “introducfing] a signal o f foreignness to the 
target audience” (Schultze 98). The names in their original form, thus, have the
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chance to become signifîers o f a foreign milieu. O ther than “only” working with a 
text-specific (via syntax) validation, transferring the names directly would ensure a 
context-specific authenticity within the translated text.
Through translation, I make the distinctly author-and-context-imprinted-text 
my own. However, it should be obvious that Fools Crow s specific context finds no 
parallel in Germany. By featuring a number o f “foreign” elements, I emphasize 
within the German version the existence of a text home on the N orth  American 
Continent, and not in the imagination o f a nineteenth century German writer.
So, whereas I find the meaning o f the text, the story, translatable to  German 
experience, the text itself and its components could hardly be more removed from 
the context o f a German reader. The challenge to the translator is to maintain the 
integrity o f the text, to maintain its style that reflects the landscape's sparseness and 
other salient characteristics. As a translator, I place myself, like a writer, into the 
continuing process o f meaning—and text—construction. Among all the talk of a 
translator’s task, Paz voices one o f the most poetic, and at the same time pragmatic, 
job descriptions:
[The translator’s] procedure is the inverse o f the poet’s: he is not constructing 
an unalterable text from mobile characters; instead, he is dismantling the 
elements o f the text, freeing the signs into circulation, then returning them to 
language. (159)
I have to ask myself what it takes to create a fictive world. The difficulty is the 
hermeneutical dilemma: I have to gain a holistic understanding o f someone else’s 
vision before I am able to find words for it.
Translator as Reader
Even as postm odern readers, I beUeve, we create an illusion beyond the text. 
Our awareness toward that text is often times sharpened, if  the text and its author 
write toward this effect. Some writers make it distinctly difficult for the reader to
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enter the world they create. The harder it is for the reader to lift the text off its 
surface, because it is so expHcitly "text," the more the reading moves away from mere 
"pleasure" to a critical engagement on part o f the reader.
I t  has become almost impossible to  read literature without our postmodern 
eyes. There remains a quite obvious desire for many readers, however, to forget for 
awhile the surface o f the text. W e still want to be able to read for fun, therefore we 
pick up a detective novel over lunch, so that for once we do not feel guilty that we 
want to read for plot, not text. W ithin literature seminars, pleasure and the sheer joy 
o f reading seem to have become irrelevant, for the most part. W e analyze 
construction and effect o f the text, and only look at the content if we are able to 
analyze it w ith our postmodern terminology. So even if as readers we were to succeed 
in creating a contextual illusion, as students we are constantly forced to elevate the 
"story" and its characters into a significance-laden realm.
However we take the work apart afterwards, we still need to lift the words off 
the page in order to create—or recreate—the author's world in our imaginations. W e 
pull the text into our world o f experience and thus give it hfe. The dialogue between 
author and reader can only be estabhshed if  we participate actively, all the while 
being aware of this process. I see a distinct evolution during the reading process, 
where the weight shifts away from the text toward the world created by the reader. 
Some writers manage to keep you on the level o f the text more than others, through 
disrupting the transfer from word on page to word o f meaning.
Some authors, like Henry James pull us through the text for quite some time, 
until we have become part o f that language, only after which we will be able to  lift the 
text off the page. Through reading the first pages we acquire , in a somewhat painful 
process, the tools he uses. To many readers, James seems inaccessible because his 
text offers a sensitivity that most readers do no t get anywhere else. Therefore, 
through reading we gather the rhythm, the sensitivity we need to be able to lift the 
text off its page, (and recreate the language and integrate it into our world o f 
experience.) The more "foreign" a text to our reading experience or expectation, 
the longer we wiU dweU on its surface to reach the m om ent when we can finaUy move
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away from the page. In  that moment, an inner world has been established with 
which the text communicates. From there on, the dialogue between sender and 
recipient can be picked up at any time.
To further illustrate my point, take an example o f reading in a public place. I f  
we just recently started the book, we wiU feel more easily distracted from outside.
W e are still struggling to make meaning of the language on the surface of the text. 
And once we leave that surface, once we establish our side o f the dialogue, we are 
much more involved, therefore less susceptible to distractions. W e know from 
experience how hard it is, before that occurs, to get into a text and leave it and get 
back into it in the beginning o f the connection-establishing process. W e have not 
yet created a base into which to draw the text. W e are solely dependent on the 
language o f the text at its page level, where it meets us. W e do not yet bring 
anything to the text, other than our ability to read it and our willingness to do so.
One o f the fascinating aspects of being a translator is that I am much more than 
a reader o f the text, because I do not image myself as the audience. In translation, I 
am glued to the text throughout. I am unable to forget the text, or leave its surface, 
the way I ultimately do in reading. By staying on the text level, constantly aware of 
its existence, I do not give it the space it needs to create itself off the page.
Actually, it is quite impossible to recreate the author's world if the reading 
process is slowed down as it is in translation. The number of words I "read " during 
translation in an hour, le t’s say, is considerably less than the amount I would read in a 
normal reading o f the text. The text does not accumulate any “speed,” w ith which it 
could h it itself completely off the page. Instead I need, more or less, to surrender to 
the text, which, in Gayatri Spivak’s words, makes translation “the most intimate act of 
reading” (i8o). So at first, I become part o f the text. In  a way, I hft the original text 
only minimally off its surface, recreate and translate it into a different language. By 
doing that, the world o f the text is not estabhshed as it would be in its original form 
during the process of reading before it immediately meets a different cultural 
context. I have reached beyond the text and broken through it to  the other side, 
and placed myself between the original text and the one I am about to create.
I?
I assume that without the original text going through the change through 
which I take it, a German reader would not be able to read it. I become the mediator 
between the ST and the TT, trying to estabhsh a dialogue between the author and 
the TA. A t the same time, I take the immediate dialogue away from the two, and 
place myself in between. For every sentence, for every word, I establish new 
meaning, all the while being aware of its original meaning. By situating the text a 
different cultural context, I am giving the text a new life, one which is much more 
complex than the "reliving" a text experiences through mere reading by readers from 
its own culture.
Therefore, it might be argued justifiably, then, that in “translation you can never 
get the author alone" (Vermeer in Wilss 33). Along this hne, Brian Mossop presents 
the foUowdng argument:
As readers o f the source-text, translators are outsiders, translating texts not 
adressed [sic] to them. But as writers o f the translation, they are insiders, 
acting as ghostwriters for source-text authors. ... Such considerations lead 
naturally to reflection on the power and duties of the translator, as well as 
on the nature o f authorship, (in W^ilss 35)
Vermeer however suggests that if  the translator were not the “expert on transcultural 
communication,” not the one responsible, there would be no need for him and “his 
profession [would] no longer be in demand (in Wilss 33). In  other words, the text 
becomes tha t o f the translator byway o f being the responsible, decision-making 
agent. Since “translation is an exercise in which what is decisive, given the necessary 
linguistic proficiency, is the translator’s initiative,” Paz goes all the way in defending 
the translation as a “specialized function o f  literature” (157).
Thanks to translation, we become aware that our neighbors do not speak and 
think as we do. On the one hand, the world is presented to us as a collection 
of similarities; on the other, as a growing heap of texts, each slightly different 
from the one that came before it...However...[a]U texts are originals because 
each translation has its own distinctive character. Up to a point, each 
translation is a creation and thus constitutes a unique text. (Paz 154)
Paz underlines the aspects o f the new text which originate in the translator, 
here. W ere we to focus solely on the source-text, we would disregard this function of
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translation. Basically, the task o f the translator is to “help bring about 
communication between the members o f different linguistic and cultural 
communities” (Wilss 32). Some, especially writers who are also translators, 
sometimes apply rather elaborate ideas to  the duty and function o f a translator. 
Nossack calls translating “a human activity that has wide-reaching effects outside the 
narrow realm o f literature” (233). H e goes on to say that in a time when the world 
around us becomes more and more abstract, and we “outwardly follow the system’s 
prescribed behavior in each situation and inwardly retreat into the exile of silence,” it 
is the translator’s task “to make this silence perceptible” (235). Paz, using the 
confusing o f Babel as his starting point, says that “translation responded to the 
diversity o f languages with the concept o f universal intelligibility. Thus, translation 
was not only a confirmation but also a guarantee of the existence of spiritual bonds” 
(152). In this vein, Goethe emphasized the uniting quality o f translations two 
centuries ago, by saying that Luther’s translation of the Bible was the first book o f the 
German nation, that it was through Luther that the Germans became a nation. 
Basically, Germany did not have a standard language, only a profusion o f dialects, 
before Luther’s Bible was published (M enke-Gluckert 41). Personally, I like what 
M artin Scorsese once said about the power o f movies, which can be applied to 
hterature in general, including translations: “W hen you watch these movies, you feel 
like you understand these people and maybe, maybe, maybe you learn something 
about yourself ”
M ediator between two cultures
Unlike any other form of reading, translation pointed me to the Hmitations o f a 
tex t’s language and to the universality o f the text’s meaning, neither of which I would 
have experienced otherwise. I had to recognize the particular, the singularity of 
W elch’s language, to be able to see the universal in Fools Crow .
By undergoing this exercise, my awareness o f the creative part o f the reading 
process grew considerably. I also acquired a more distinct idea o f how the author
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might want the reader to engage in this process. Obviously, each reader depends on 
the text for her/his reading pursuit, but that is beside the point. The w riter’s 
influence on the reader’s “world building” is ultimate. Once again, we need to gather 
the tools first, in order to be able to  construct the world effectively. If, on the other 
hand, we ignore the text specificity, if  we are not open to the foreign experience, to 
the challenge Fools Crow poses, we will fail.
On this premise, my, the translator’s, reading o f the text, made me face the 
limitations, both linguistic and comprehensive, that I bring to the text. As a result of 
these limitations, I installed shortcomings between author and reader and hindered 
their immediate dialogue. Undoubtedly, communication within the same language 
faces similar obstacles, due to the different way people perceive their environment.
In translation, this disruption is only made more visible, and ultimately smoothing it 
over becomes the translator’s main feat.
Furthermore, since the TA is only a hypothetical fix in my mind, the work I do 
is at times rather lonely. I am the only one, so far, who has gone through Fools Crow 
in a German context. Usually, as a reader, you share your experience of a text with a 
vast number of other people. O f course, we are never really aware o f that, but 
unconsciously we start communicating w ith other people if  a work has touched us in 
a certain way. W e want to share our experience, compare and possibly find a better 
understanding. As a translator, I feel isolated in my experience, in what I am trying 
to achieve in this intense "reading." I am re-building the author’s anticipated world 
in correlation w ith my own experience, expectation, and cultural background. More 
than an ordinary reader, I am aware o f the world-building process. I am trying to 
parallel my voice with the author’s, to remain as authentic as possible. I feel as close a 
connection to him as to the text itself, in my attem pt to follow and identify his way of 
thinking and imagining. The further along I go in the process o f the translation, the 
more I can at times anticipate the end of a sentence, sensing the elements that 
would be included. I reach a state in which I recognize almost intuitively the voice 
that speaks through the text. The original voice has become part o f my text, as I 
listened for it in the original, and secured it within the German language.
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I f  I deal w ith another culture in an analytical, comprehensive manner, I should first 
clarify my own position. W here do I stand within both cultures and ultimately 
between the two? Why did I leave one country to explore another and how does that 
move influence my reading o f the text?
For one o f the ways to get around the confines of one’s “identity” as one 
produces esmository prose is to work at someone else’s title, as one works with 
a language that belongs to many others... I t  is a simple miming of the 
responsibility to the trace o f the other in the self. ( Spivak 179)
Spivak sees in this process o f miming the trace o f the other “one o f the seductions of 
translating” (179). Additionally, her com ment hints at the possible role “the other in 
the self” can play in translation. The translator positions herself between two 
cultures—we should not forget that translation is more than a transfer from one 
language to the other; through the languages, translation communicates between two 
cultures. Translation initiates a cultural experience not only for the target-audience 
but for the translator herself. Situated between two languages, my use o f a language 
becomes more conscious. This ultimately alters the way I perceive reality and myself 
in relation to it and the way in which I respond to it. This experience resembles the 
unique use o f language in Fools Crow, in that the language used in the novel makes 
the reader aware s/he is entering a “foreign” world. As discussed earlier, W elch 
dehberately defamiharizes famihar objects and animals by giving them descriptive 
names rather than their ordinary contemporary ones, in order to  give a dislocation 
akin to the om itted Blackfeet terms. In  both  cases, the famihar points o f reference 
are lost and one feels alienated until one adapts to the situation.
W here do I stand? I imagine that I am able to be more myself in America, 
independent o f my cultural ties, yet at the same time, I am also more identified as a 
German here than I would ever be in Germany. I have become more conscious of 
being German. Coming to this country has enabled me to reflect on what “being 
Germ an” means to me, mainly in response to other people’s reactions to my being 
German. Yet, at the same time, it has become a m atter o f choice whether I tell
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people I am not from the United States, because I have become less “audibly” 
foreign. I can blend in or distance myself from my environment.
While I am now able to read Germany better, to see more clearly how the 
country and the people in it act, I have not lost the ability to look at this, American, 
culture, and to read it. Rather than cutting the ties to my own, and losing myself in 
this country, I am floating between two cultural contexts. I am removed from both 
texts, and I have become a reader caught in-between.
Sometimes however, I want to become part o f the text again. I want to become 
part o f this—American—text, which is not originally mine, or part o f that—German— 
text, which was originally mine, in order to experience , not simply read who I am. I 
feel like an undetected outsider, removed from both the German and the American 
context, which makes me foreign to both  countries. That looking-both-ways place 
in-between is perhaps the only place suitable for a translator, at least while engaged 
in the difficult and ambiguous act o f translating. I t is a vaster space than I could have 
imagined and one I recommend to every serious reader.
Appendix A
For a simple example, let us take a scene which illustrates the manipulation of 
syntax in a very subtle way. The language o f this text emphasizes certain parts o f a 
sentence differently, than, I think both English and German, readers are used to:
Heavy Shield W^oman dished up five bowls o f the sarvisberry soup, one for her 
daughter, one each for her two sons and one for herself. She placed the other 
bowl beside her, where her husband usually sat. Then she ate and the 
children ate. Red Paint watching her m other’s ghostly face all the while. (42)
The verb repetition in the last sentence posed an odd problem for me. In German, 
it sounds more than odd to repeat the verb twice in the first part of the sentence, 
rather than saying, “She and the children ate.” I do not think we are used to 
distinguish this sentence’s implication by adding the same verb twice. The 
repetition o f the verbs emphasizes the separateness Heavy Shield W oman feels 
between herself and her children in this moment. H er mind is occupied with Yellow 
Kidney’s absence. Therefore, the scene has a distinct set up that cannot be ignored.
Being separated from her children grammatically also makes her prone to Red 
Paint’s observation. However, even if I keep the two separate eating references, I 
have to alter something in the relationship between the first and the second part of 
the sentence. I need to establish a relationship between the eating and the 
observation. I could accomplish this in two ways. First, I could split the sentence 
into two independent clauses. Then “all the while” at the end o f the second 
sentence indicates the time enough. Second, I insert a “while” at the beginning o f 
the second part to make it a dependent clause.
O ption A: Dann afi sie, und ihre Kinder afien. Red Paint beobachtete die ganze Zeit das 
gespenstische Gesicht ihrer Mutter.
O ption B: Dann afien sie und ihre Kinder, wahrend Red Paint die ganze Zeit das 
gespenstische Gesicht ihrer M utter beobachtete.
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Appendix B
Names transferred in their original English form into the German text 
emphasize the “foreignness” o f the text and remind the reader o f the N orth  
American context. In this form the names might lose their characterizing quality but 
an added glossary at the back o f the translation provides explanation.
Er schaute KiUs-close-to-the-lake zu, wie sie um das Feuer herum ging, 
um W hite  M an’s Dog den Beutel m it Fleisch zu reichen. Rides-at- 
the -doo r und seine beiden  anderen  F rauen red e ten  au f der 
gegenüberliegenden Seite des Feuers m iteinander. N ur Running 
Fisher sah, wie das Made hen seinen B ruder fliichtig an der Schulter 
beriihrte . N ur er sah den schnellen Blick und das schnelle 
Weggucken, die Errotung in W hite M an’s Dogs Gesicht. Aber als er 
zurück zur anderen  G ruppe schaute, sah er S triped Face ihn 
geradewegs anbhcken, ein kleines Grinsen auf ihrem Gesicht.
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A p p en d ix  C
T ransla ting  the  nam es in to  G erm an  preserves th e ir  telling characteristic . T h e  
nam es are n o t m erely identifiers for individuals, rivers, tribes, and so forth , bu t 
explain th e ir  characteristics. In  G erm an, the nam es becom e m ore integral to  the  
tex t, b u t lose th e ir  “foreignness” and the  N o r th  A m erican  reference.
E r schau te  T o te t-nah -am -S ee  zu, w ie sie um  das F euer herum  ging, um  
H u n d  des weifien M annes den  B eutel m it F le isch  zu reichen. R e ite t-  
n a h -a n -d e r-T ü r u n d  seine b e id en  a n d eren  F rau en  re d e te n  a u f  d e r 
gegenüberliegenden  Seite des Feuers m ite in an d er. N u r  R en n en d e r 
F ischer sah, w ie das M adchen  seinen  B ruder flüchtig  an der Schulter 
b e rü h r te . N u r  e r  sah  d en  sc h n e lle n  B lick  u n d  das sch n e lle  
W eg g u ck en , d ie  E rro tu n g  in H u n d  des w eifien  M annes G e sich t.
A b e r als er zurück  zur an d eren  G ru p p e  schau te , sah  e r  G estre if te s  






N un, da sich das W e tte r  geandert h a tte , w urde der M ond-der-fallenden-B la tter in 
dem  sich verdunkelnden  H im m el sich tbar, u nd  W h ite  M an 's D og  fand keine Ruhe. 
A n e inem  Streifen  T rockenfle isch  kauend, schaute er zu, w ie K altm acher seine 
K rafte  sam m elte. Im  N o rd e n  bew egten sich die schw arzen W o lk en  in K reisen  als 
fuh rten  sie ihren  T anz  in laugsam er, zielbew ufiter W u t aus. Es w ar beinahe N ach t, 
und  er schaute  a u f  d ie E benen  en tlang  des T w o M edicine  R ivers h inun ter. D ie  
T ip is  de r L one E ater w aren du rch  die R oc  hen  feuer von innen  her be leuch tet. Es 
w ar die Z e it am  A bend, in der selbst die H u n d e  ru h ten  und  die P ferde  ungestort, 
en tlang  d e r  bew achsenen U fer, grasten.
W h ite  M an 's D og  hob  seinen Blick gen W esten , folgte dem  R ückgrat der 
W e lt  von Süden nach  N o rd en , bis er C h ie f  M o u n ta in  e rkennen  konn te . D e r Berg 
stand  etw as abseits von den  anderen . E r w ar n ich t so grofi wie m anche, aber 
m achtig , sein rech teck iges G ran itgesich t ein  W ahrze ichen  fur alle, die vorbei 
kam en. A ber e r w ar m eh r als n u r ein  W ahrze ichen  fur die P ikunis, K ainahs und 
Siksikas, drei d e r B lackfeet Stam m e, den n  oben  an d e r Spitze des C h ie f M ounta ins 
lagen n o ch  im m er die Schw arzhom schadelk issen  der G rofien K rieger. V or langer 
Z e it h a tten  Eagle H e ad  und  Iro n  B reast au f jenen Schadeln von ihren V isionen 
g e trau m t und  ihre G ehilfen  aus der T ierw elt haben  sie im  G eist b esta rk t und  im 
K rieg  begiinstigt.
W h ite  M an 's D og  t r a f  es n ich t ganz so gliicklich. E r h a tte  fur seine ach tzehn  
W in te r  n ich t viel vorzuzeigen. Sein V ater, R ides-at-the-door, h a tte  viele P ferde  und 
drei E heffauen. E r selber h a tte  drei P fe rde  und  keine Eheffau. Seine T ie re  w aren
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küm m erlich , n ich t ein  einziger Schw arzhom fànger u n te r  ihnen. E r besafi eine 
M uskete  und  kein  Pulver und seine T iergeh ilfen  w aren  schwach. O ft b a t e r die 
A bnen  oben  um  stàrkere  M edizin  gebeten , aber er wufite, dafi das n icb t de r ricbtige 
W eg  war. Es lag an ibm , vielleicbt m it d e r H ilfe  eines M annes-m it-vielen- 
G esicb tem , seine eigene K raft zu finden.
E m e u t schaute er nach  N orden . U n te rba lb  d e r b rodelnden  W olken , jenseits 
des M edizinpfads, lag das Land der W biskeybandler. E r w ar selbst n icb t d o rt 
gewesen, b a tte  aber von den H âu sem  aus gebau te ten  B aum stàm m en gebôrt, die voU 
w aren m it D ingen, d ie ein junger M ann  b raucb te , um  sicb re icb  zu m acben. Es 
w urde gesagt, dafi die d o rt M ebr-Scbufi-G ew ebre besafien, die fu n f S c bwarz borner 
m it funf Scbüssen n iederbringen  und  e inen  F eind  aus d e r F em e  tô te n  kônn ten . 
Solcb ein G ew ebr w ürde viele K opf-und-Scbw anzdecken kosten , aber W h ite  M an ’s 
D og  se tz te  es sicb in den  K opf, eines zu besitzen . D an n  k o n n te  er sein eigenes 
G luck  berbeibringen. E r w ürde genügend E befrauen, K inder, P ferde  und  F leisch 
baben. E r b a tte  sein eigenes Z eit und  seine F rauen  w ürden  Speerrippen und  
Scbw arzbom zungen bra ten , w abrend e r raucb te, G escb icb ten  erzab lte  und  sicb m it 
seinen K riegsebren  rübm te . D ie  anderen  M an n er w ürden scbw eigend und 
respektvoll zuboren, w enn er von jenem  T age bericb te , an dem  er die P a rted  H airs 
erled ig te  und  ibre F rauen  zum  W ein en  b racb te . E r w ürde von den  vielen P ferden  
prablen , d ie er aus dem  Lager der C u tth ro a ts  trieb , als jene wie alte W eib er 
scbliefen .
W h ite  M an 's D og  lacbelte in  sicb binein, als b a tte  e r all diese D inge bere its 
getan. E r dacb te  lacbebid  an seine E befrauen, w ie e r von H ü tte  zu H ü tte  ging und  
die Sam en seiner eigenen Fam ibe pflanzte. U n d  daim  dacb te  er an die jüngste Frau 
seines V aters, K ills-close-to-tbe-lake, und  die A rt, m it de r sie ibn m ancbm al 
anscbaute. A n diesem  M orgen b a tte  er ib r gebolfen ein Scbw arzbornfell 
auszubreiten , so dafi sie es en tfle iscben  k o n n te , und  er fublte  ibre A ugen au f sicb 
ruben, was ibn  m it aller H a s t davon eilen Hefi. E r b a tte  no cb  nie den K orp e r einer 
F rau  berüb rt. Seine E reunde nabm en  ibn  desw egen a u f  den  A rm  und n an n ten  ibn 
e inen  H undeH ebbaber. Seine F reunde  nabm en  die M ade ben o ft m it in  die Büscbe,
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besonders, w enn sie viel von dem  W asser des weifien M annes getrunken  h a tten . 
U nder Bull h a tte  es m it zwei M adchen  des E n  trail S tam m es getrieben , als sie 
aufierhalb des F o rt de r vielen H auser am  Big R iver lagerten. E r behaup te t, sie seien 
die besten , weil sie d ir fliistem d zuredeten . E r b o t W h ite  M an 's D og  etw as von 
seiner L iar M edizin  an, um  ihn a ttrak tiv e r zu m ac hen, aber es ha lf nichts. Selbst die 
sch lech ten  M adchen , die um  das F o rt herum sch lenderten , w ollten  n ich ts m it ihm  
zu tu n  haben. W eil e r w eder eine edle W affe, n o ch  e in  starkes P ferd  besafi, 
ignorierten  sie ihn.
W h ite  M an 's D og  sah, w ie die Sieben P ersonen  in dem  N ach th im m el über 
C h ie f M oun ta in  aufgingen. W e ite r  oben  w arte te  der S tem -der-still-steh t darauf, dafi 
sich die anderen  um  ihn  versam m elten. WTiite M an ’s D og  spiirte K altm achers 
A tem  in seinem  G esich t; es sah den n o ch  so aus, als h ielte  er die W o lk en  fur diese 
N a c h t im  L and des ewigen W in te rs  zurück. E r w ollte die P ikunis nur w arn en, dafi 
seine Jah resze it bald kom m en  w ürde. WTiite M an 's D og bew egte sich in R ich tung  
des Lagers der Lone E ater. Es w ar Z e it in das Z eit seines V aters zu gehen, sich die 
G esch ich ten  anzuhoren , den  H o h n  und  das G e lach te r d e r M anner, als sie gegrilltes 
F le isch  afien und rauch ten , w ahrend  die F rauen  zuho rten  und  sich gegenseitig 
aufzogen. V ielleich t w ürde K ills-close-to-the-lake ihn  w ieder ansehen. V ielleich t 
w ürde sie ihm  etw as R ü c k en fe tt oder B uckelfleisch aufheben. A ber selbst als sich 
sein H erzsch lag  e rh o h te , t r a f  ihn  der ka lte  G edanke: Sie w ar die E hefrau  seines 
V aters, seine eigene N eb en m u tte r! E r zog die D ecke  enger um  seine S chultem  und  
e ilte  in R ich tung  Lager. E r schaute nach  oben  und  b a t Sieben P ersonen  und  alle 
A hnen, M itle id  m it ihm  zu haben , ihm  seine sch lech ten  G edanken  zu verzeihen  
und  ihm  den  W eg  zu leuch ten . A ber die S tem e w aren w eit w eg und  erbarm ungslos 
und  sam m elten  ib r L ich t in sich selbst. Aus einiger E n tfem u n g  h o rte  er den  
H ufsch lag  eines O hren-w eit-auseinanders.
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“Haiya! H undeliebhaber! 1st d ir ein G eist über den  W eg  gelaufen?”
W h ite  M an 's D og  blieb  stehen. In  der D u n k e lh e it sah er eine grofie G esta lt 
au f sich zukom m en. Es w ar Fast H orse.
“H ier, N ahezu-Frau! Ic h  habe etw as vom  W asser des w eifien M annes, das 
w ird  d ich  aufw arm en.” F ast H orse  h ielt seinen A rm  vom  K orper weg, u n te r seinem  
M an te l versteck t. Ads er nâher kam , schneUte sein A rm  hervor un d  stiefi W hite  
M an 's D o g  in die M agengrube. “Ic h  scherze!” lach te  er. “Ic h  dach te , du k o n n te s t 
etw as A ufheiterung  gebrauchen, w o du  schon keine Frau h ast.”
“Ich  kann  d ich  fur gar n ich ts  gebrauchen  selbst, w enn  du  eine Frau w arst.” 
“A h, darüber w irst du no ch  zweim al nachdenken . Ich  habe einige 
N eu igkeiten , d ie d ich  m ehr als eine F rau  w arm en w erden .” Fast H orse  zeigte seine 
Z ahne und  ging vorüber.
“D u  hast herausgefunden, w ie m an m it S tink tie ren  sch laft.”
“H a!”
“W as fur N eu igkeiten?” r ie f  ihm  W h ite  M an 's D og  h in terher.
“K om m , hoi auf. So nahe am  Lager kann  ich  n ich t sp rechen .”
F ast H o rse  blieb  neben  einem  S ilberw eidendick ich t s tehen  und  h ock te  sich 
hin. D as G ras begann u n te r  dem  T au  zu sch im m em . “Folgendes. Yellow  K idney 
w ird m orgen n ach t e inen  T ru p p  gegen die P ferde  der Crows fiihren. F r  sagt, dafi 
die C row s fe tt  und  faul sind. Sie haben  F leisch  u nd  P ferde, aber n ich t viele M ehr- 
Schufi-G ew ehre. F r  sagt, sie z itte ren  w ie Frauen, w eil die N apikw ans angedroht 
h a tten , sie zusam m en zu schlagen.”
“W as g eh t m ich  das an?”
“Y ellow  K idney  weifi, dafi ich  starke M edizin  m itbringe, die gleiche, die m ein 
V a te r von dem  H olznager e rha lten  hat. Bald w erde ich  ein sehr w ichtiger M ann 
sein. V iele F rauen  finden  m ich  bere its anziehend, aber ihre V a te r w issen, dafi ich  
ohne  W o h ls tan d  bin. Ic h  w erde m ir d iesen  W o h ls tan d  von den  fe tten  Crows 
h o le n .”
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“D u  spielst d ich  auf,” sagte W h ite  M an 's D og. “D esw egen redest du  m it m it?” 
“Ich  habe Yellow  K idney  erzâhlt, dafi ich  m einen  arm en V erw andten  
m itbringe. Ic h  habe ihm  gesagt, dafi W h ite  M an 's D og  fur’s F estha lten  d e r P ferde 
gu t geeignet ist. N a ch  ein paar Zügen an seiner Pfeife h a t er zugestim m t. E r gab zu, 
dafi du viel H erz, aber w enig G lück hast. A lso w irst du unser K o ch  sein. D u  w irst 
Besorgungen erledigen und  d ich  um  Y ellow  K idney  k iim m em , denn  er ist ein 
e rfah rener P fe rdenehm er u n d  h a t gegen unsere  Feinde  schon etliche M ale K rieg 
gefuhrt, o ft gegen die Crows. E r h a t die Snakes zum  Schreien gebrach t, und  die 
C u tth ro a ts  auch. E r fiihrt uns nur, w eil ihn  seine E heffauen  langw eilen.”
“W ie  viele P ferde  w erde ich  erhalten?”
“So viele, w ie du  tre iben  kannst. D ie  Crow s haben  P ferde  im  Überflufi. 
N a tü rlich  w erden  die gu ten  B üffelfanger denen  gehoren, die ins Lager schleichen 
u nd  sie losschneiden . Ic h  w erde e inen  der b esten  b ek o m m en .”
W h ite  M an 's D og  w urde im m er ungeduldiger, aber g leichzeitig m och te  er die 
A rt n ich t, in d e r Fast H o rse  redete . E r w ar einen W in te r  a lte r als Fast H orse  und  
h a tte  ihn in der V ergangenheit im m er verpriigelt. J e tz t  schien F ast H orse  jedoch, 
über seine E rrungenschaften  hinaus, ausgew ahlt w orden  zu sein. D as lag an der 
B ieber-M edizin  seines V ater, eines der kraftvo llsten  Bündel de r P ikunis. Bald 
w ürde F ast H o rse  in den  B ranch dieses B ündels eingew iesen w erden  und  eines 
Tages w ürde e r es erben . E r w ird  K rafte  haben  und, ob m an ihn mag oder n ich t, die 
L eute w ürden  diese K rafte  ach ten  lem en . W h ite  M an 's D og  seufzte un d  hock te  
sich gegen e inen  B aum -m it-grofien-B lattem . Seine W^orte w aren n ich t viel lau ter als 
das fem e R auschen  des T w o M edicine  R ivers. “Ic h  b in  se it vielen M onden  ohne 
G lück, F ast H orse. V o r m eh r als zwei W in te rn , b in  ich  losgezogen, um  m einen 
T ierhelfer zu suchen. Ic h  schw itzte, ich  b e te te , ich  faste te, ich  rauch te  ihn an. U nd  
in der v ierten  N a c h t kam  er- aber er kam  nur, um  m ich  anzuschauen. E r kam  sehr 
nah , un d  ich  ro ch  seinen  sauren A tem , ich  sah seine gelben  Augen, aber er sprach  
n ic h t m it m ir. E r gab m ir ke in  L ied, keine V ision. E r guckte  n u r und verschw and, 
bevor ich  ihm  eine Pfeife  an b ie ten  k o n n te .”
F ast H o rse  leh n te  sich zurück und  schlug seine B eine über einander. E r h a tte
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diese G esch ich te  schon des ô fteren  g eh ô rt und  w ufite, dafi es ke in  E nde fur sie gab. 
D ie  G esch ich te  w ürde unvollendet bleiben. E r wufite auch, dafi das erste  F asten  fur 
viele fehlschlug und sie nach  dem  zwei ten  oder d r itte n  erfolgreich zurückkehrten . 
“D u  g ibst d iesem  einen  T ie r zu viel B edeutung. W ie  du siehst, b ie te t er keine H ilfe  
an. Es w ürde d ir gu t tun , nach  einem  anderen  zu suchen - e inem  m it rich tigen  
K râffen, so wie m einem .”
“Ja , F ast H orse, du  sp richst w ahr. A ber ich  habe das G efühl, dafi e r eines 
Tages kom m en  und  m ir seine K ra ft anb ie ten  w ird. V ielleich t p rü ft er m ich, um  zu 
sehen, ob ich  es w ert b in .”
Fast H orse  lachte. “Ic h  w erde d ir K ra ft geben, H undeliebhaber. Ic h  w erde 
d ich  re ich  an P fe rden  m achen, C row pferden. W ir  w erden  diese Crows zum  
Schreien bringen. V ielleich t w erden  wdr auch ihre F rauen  zum  Schreien b ringen .” 
“D u  h ô rst n ich t, was ich  sage. O h n e  gute M edizin  habe ich  A ngst vor den  
Crows. D ie  w erden  m ich  sicher tô te n  und  un  sere V erw and ten  in den  Sandbergen 
w erden  sagen, h ier k o m m t der Feigling, e r h a tte  A ngst vor den  Crows. Ic h  b in  für 
so e inen  T ru p p  n ic h t gee ig n e t.”
F ast H o rse  lachelte, als e r zu den  dunk len  W o lk en  im  L and des Ewigen 
W in te rs  h inüberb lick te. Flufiabw àrts w ar R o tes-L ich t-der-N ach t über dem  Steilufer 
aufgegangen. Sie zeigte nu r e inen  S p litte r ihres G esichtes. “Ic h  habe bere its über 
einen  W eg  nachgedach t, w ie w ir deine M edizin  w ieder g u t m achen  kônnen , m ein 
Freund. Bevor ich  h ier raus kam , habe ich  m it M ik-api gesprochen, un d  er h a t uns 
gebeten , g leich  als erstes, sobald S onnenhâuptling  den  H im m el e rleuch tet, eine 
Schw itzhü tte  zu bauen. E r w ird  eine Z erem onie  durchführen , u n d  er sagt, dafi er 
starke M edizin  hat, um  d ich  tap  fer zu m achen. E r will, dafi w ir unsere W affen  
m itb rin g en .”
W h ite  M a n ’s D o g  fühlte, w ie sein B lut schneUer du rch  sein H erz  flofi. M ik-api 
w ar ein  grofiartiger, m àch tiger M ann-m it-v ie len-G esich tem . O ft ha t e r M anner m it 
schw àchlichen H erzen  w ieder sta rk  gem acht. Z um  e rs ten  M al seit vielen M onden  
füh lte  W h ite  M an ’s D og, w ie eine W o g e  H offhung  sein B lut in W allungen brach te. 
“F ast H orse, ich  habe keine A hnung, w ie du das gem ach t hast, aber du  hast
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m eine S tim m ung gehoben. Sicher w ird  M ik-api seine M agie an uns a rbe iten  lassen, 
und  w ir w erden  erfolgreich  sein.”
“Ic h  habe versprochen, dafi w ir ihm  je v ier C row pferde m itbringen. W en n  
n ich t, w ird  es uns sch lech t ergehen .” Schnell erhob  sich F ast H o rse  und  versetz te  
W hite  M an ’s D og  e inen  Stofi. “G eh  zum  Z eit deines V aters u nd  traum  von all den  
F rauen, die du  begehrst. M it den  C row pferden  w erden  sie d ir gehoren, und  du 
b rauchst ke ine H u n d e  m eh r zu beste igen .”
D e r  W^ind w ar sta rker gew orden u nd  B oen w irbelten  p lo tz lich  um  sie herum , 
rasselten  d u rch  die kah len  A ste  der B aum e-m it-grofien-B lattem . W h ite  M an 's D og 
b lick te  nach  oben  und  die S tem e w irk ten  heller.
“E ines noch. K eine  Silbe zu irgendjem andem  über m orgen nacht. U nsere 
F rauen w erden  versuchen es uns auszureden. Sie w erden  sagen, sie brauchen  uns 
zum  Jagen . D ie  Ju n g en  w erden  m itkom m en  w ollen, um  sich selbst R uhm  zu 
verschaffen. D ie  A lten  w erden  sagen, w ir sind verrückt, je tz t w o K altm acher seine 
Jagdk lu ft anzieh t.” F ast H o rse  b lick te  gen N orden , die aufw ühlenden W o lk en  
abschatzend . D an n  g rinste  er und  r ie f  über eine W in d b o e  hinweg, “Y ellow  K idney 
sagt, w ir kônnen  das L and der C row  in funfzehn Schlafen erreichen. H aiya, w ir 
w erden  sie zum  Schreien bringen!”
R ides-a t-the -doo r safi in jener N a c h t an  seinem  angestam m ten  P la tz  gegenüber des 
Zelteingangs. In m itte n  des D ureheinanders von  Essen, G esch ich tenerzah len  und  
Scherzen, b eo b ach te te  e r w ortlos seinen a lteren  Sohn. Seit langem  ha t er ihn n ich t 
m eh r so lebendig  gesehen. W h ite  M an 's D og  nahm  am  N eck en  und S p o tten  te il 
un d  gab sein bestes. Z uerst h a tte  R id es-a t-th e -d o o r verm u te t, dafi sein Sohn dem  
W asser des weifien M annes erlegen w ar, dem  N apikw an  W hiskey, d e r M aim er 
to ric h t m achte. A b er er w ufite, dafi n iem and  aus der G em einschaft der Lone E ater 
in le tz te r  Z e it m it den  N apikw ans gehandelt ha tte . U nd  auch verh ielt sich W h ite  
M an 's D o g  n ic h t to rich t, so n d em  v erandert. R ides-a t-the-doo r k lopfte  die A sche 
aus seiner Pfeife. So viele Schlafe, M onde  lang, w ar er m ürrisch, sogar angstlich 
gew esen u nd  es w urde darüber geredet, dafi e r m oglicherw eise den  W^eg eines
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Feiglings einschlagen w erde, dafi e r n ie  gegen die Feinde  kam pfen  w ürde.
N iem and  h a tte  es R ides-a t-the-doo r geradeheraus gesagt, aber er wufite es; so etwas 
weifi m an im m er. W ah ren d  er seine Pfeife e m e u t stop  fee, b lick te  er h inüber zu 
seinem  jüngeren Sohn, R unn ing  Fisher. E r w ar der, über den  sie redeten . M it 
sechzehn W in te m  h a tte  er schon zwei P ferde von  den  C u tth ro a ts  genom m en, 
einschliefilich eines m it vielen F lecken, w elches er zu einem  Büffelfanger tra in ie rte . 
E r w ar grofi und  d rah tig  und  d ie  M adchen  zeigten  au f ihn. M anner zogen ihn auf, 
aber sie trieben  es n ic h t zu w eit, w ahrend  die F rauen  sicher gingen, dafi ihre 
T o c h te r  seinen W eg  so o ft w ie m oglich k reuzten . N u r  die jungen M anner 
b e tra ch te te n  ihn argw ohnisch.
R ides-a t-the -doo r nahm  e inen  b ren n en d en  Zw eig aus dem  F euer u nd  zündete  
seine Pfeife  an, seine A ugen w ieder a u f  W h ite  M an 's D og  verlagem d, der eine 
G esch ich te  über N ap i, A lte r M ann, erzablte. Als er seinen Sohn die G esch ich te  
ausspielen sah, spürte  e r e inen  k leinen  Sam en O ptim ism us in seiner B rust w achsen. 
K ills-close-to-the-lake beugte  sich nun  über W h ite  M an  sD og, um  eine Schüssel 
F leisch  vor ihn  hinzustellen. Als e r sich gegen die R ückenstü tze  aus W eidenho lz  
lehn te , w agte R ides-a t-the -doo r zu hoffen, dafi der W ande l, den  er heu te  abend  
gesehen h a tte , ein w ahrer A nfang war.
Y ellow  K idney  h ock te  im  W in d sch u tz  eines vom  W asser ausgew aschenen 
U ferstücks u nd  b eo b ach te te , w ie sich Sieben P ersonen  über den  N ordh im m el 
bew egten. E r rauch te  seine Pfeife  und  lausch te  dem  G em urm el der v ier anderen  
M anner. Sie w arte ten  in  einiger E n tfem u n g  vom  Lager a u f F ast H orse  und  W h ite  
M an 's D og. Eagle R ibs w ar de r einzige, erfahrene P fe rd en eh m er u n te r ihnen. E r 
w ar ein  junger M ann  von  vierundzw anzig W in te m  und  h a tte  Y eUow K idney vor zwei 
Som m ern  bei e inem  Ü berfall au f d ie P a rted  H airs begleitet. E r w ar k leiner als die
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m eisten  P ikiin i M anner, aber dafiir stam m ig in den  B einen und  um  die H ü fte . Seine 
S tarke u n d  sein G leichgew icht m ach ten  ihn zum  besten  R inger im  Lager. Als Junge 
h a tte  er, bei e inem  Sonnentanz-W ^ettbew erb, zw olf M anner, e inen  nach  dem  
anderen , a u f  den  R ücken  gew orfen. E r h a tte  sich viel Besitz erw orben, u n te r 
anderem  das lange M essingm esser, w elches er an seinem  G ürte l trug. Yellow 
K idney  h a tte  ihn  jedoch  n ic h t w egen seiner Starke, sondem  w egen seiner 
Fâh igkeiten  als P fadfinder ausgew ahlt. E r k o n n te  sehen, ohne gesehen zu w erden  
und  h a tte  K eim tn is von dem , was er sah. E r w ürde den F e ind  gu t einschatzen.
Y ellow  K idney  fuhr m it den  F ingem  über den  K olben  seines M ehr-Schufi- 
G ew ehres. Es w ürde das einzige G ew ehr u n te r  den P fe rd en eh m em  sein. O bw ohl 
e in  paar d e r  jungen M an n er M usketen  besafien und  Eagle R ibs eine Ein-Schufi- 
W affe  h a tte , w aren diese zu schwerfallig und  untauglich  fur einen schnellen Schlag 
gegen die Crows. Som it trugen  die übrigen M anner Bogen und  M esser. A ufierdem  
trugen  sie etliche Paare zusatzlicher M okkasins, N âhgerâ te  und  ungegerbte Felle 
u nd  ausreichend  D o rr  fleisch m it sich, um  einige T age du rchhalten  zu korm en, soUte 
W ild  k n ap p  sein o d e r m üfiten  sie au f d e r F luch t essen. Y ellow K idney offnete  seine 
Parfleche. D e r  L ederbündel im  In n eren  be inha lte te  vierzig e ingefe tte te  P atronen . 
E r m o ch te  das G efuhl ih rer Schwere. E r besafi das M ehr-Schufi-G ew ehr n och  n ich t 
lange genug, um  zu w issen, was es e inem  F eind  an tun  konn te , aber es schofi scharf 
und  h a tte  bere its  viele Schw arzhom er n iedergebrach t. E r hefi den  P a tronenbeu te l 
zurück in d ie Parfleche fallen u nd  ta s te te  ein le tz tes M ai nach  seinen F arben  und  
dem  k leinen  M edizinbündel. Sie w aren  da.
E r h o rte  e inen  R u f  u nd  im  L ich t des V ierte lm ondes sah er d ie  be iden  jungen 
M an n er n âh er kom m en. E r stand  au f u nd  hangte  sich  seinen Fellbeu tel über die 
Schu ltem . J e tz t  e rs t gestand  er sich  seine zwei Sorgen ein. U ngem  h a tte  er e inen  
vom  P ech  verfo lg ten  M an n  bei d ieser R eise dabei. U nglück kann, wie 
W in d p o c k en , andere  anstecken . E r h a tte  W h ite  M an ’s D ogs T eilnahm e nur 
zugestim m t, w eil e r seinen V a te r ach te te ; Y ellow  K idney m ufite w achsam  nach  
Z eichen  sch lech te r M ed iz in  A usschau ha lten  u nd  seinen T m p p  um kehren , faUs 
sich  die A nzeichen  haufen  sollten. A ber seine w ahre Besorgnis rich te te  sich au f
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F ast H orse. E r w ar überheb lich  und  leich tsinn ig  und  er w ollte  zu viel. Solcb ein 
M ann  in  e inem  k leinen  T ru p p  w ie diesem  k o n n te  U nheil über sie alle bringen. 
Y ellow  K idney  w ollte  eine solcb lange Reise n ic b t m it d iesen  G efublen  beginnen.
D ie k leine G ruppe  von  M arm em  ging bestand ig  die ganze N a c b t lang und  den 
ganzen nacb sten  Tag. D ie  boben , roU enden P lains m acb ten  das G eben  einfacb 
und  Y ellow  K idney  w ollte  soviel Z e it wie mogUcb gu t m acben, solange sie nocb  
friscb w aren. E r w ufite von  e iner K riegsbü tte  gleicb  u n terba lb  des R ed O ld M an 
B uttes. Sie befand  sicb in e inem  k leinen  K ie fem stan d  und  w ürde ibnen  
b in re icbend  Scbutz Air eine gu te  R ubepause geben. Sie w ürden  d o rtb in  gelangen 
bevor Sonnenbauptling  b in te r  dem  R ückgrat verscbw indet, und  vielleicbt 
ausreicbend  Z e it baben, um  ein  T ie r  fur das Essen zu tô ten .
Es gab viele V ierbe iner an diesem  Tag. Sie saben v ier grofie 
Scbw arzbom berden  und  etHcbe k leinere  H e rd en  von P rairielaufern  und  W edeln - 
m it-den-Scbw anzen und  einm al a u f einem  A nbebung  im  W esten , G rofiborner. In  
e iner k leinen  Scblucbt, die zum  B ear R iver b in fubrte , scbeucb ten  sie eine Sippe 
Fücbse a u f und  Y ellow  K idney  sab dies als ein gutes Z eicben, da der Fucbs M anner 
bek an n tlicb  scblau m acb te . Es w urde gesagt, dafi sicb  jene, zu denen  der Fucbs im  
T raum  erscbiene, zu sta rken  F ü b rem  en tw ickelten .
Spater an  diesem  T ag  folgten dem  T ru p p  eine W eile  lang ein  P aar goldene 
A dler un d  e m e u t b a tte  Y ellow  K idney  ein  gu tes G efubl, denn  sie w ürden ibm  
A ugen geben , die in w eite  E n tfem u n g  seben  k ô n n ten . E in  T eil seiner 
K riegsm edizin  lag in den  zwei A dlerfedem , die er in seinem  H a ar trug. U nd  er w ar 
ffob, als d ie A dler zurück zu ib rem  H e im  im  R ückgrat keb rten . Jed e  sicb in der 
N âb e  aufbaltende Ü berfa lltruppe  w ürde die grofien V ôgel ebenso beobacb ten  und  
sicb w undem , w em  diese so in te ressie rt folgten.
Scbliefilicb, w abrend  Sonnenbaup tling  n o cb  bo cb  im  w estbcben  H im m el 
stand, kam en  sie in  S icbtw eite  des R ed  O ld  M an  B uttes. V on  ibrem  S tan d o rt sab er 
aus w ie e in  k leiner, sicb  senkender Berg, m it abgescbn ittener Spitze. Eagle R ibs 
ran n te  als Spaber voraus, um  sicber zu geben, dafi k e in er ib rer Feinde die 
K rieg sb ü tte  belagerte, da sie bei den  Snakes u n d  F latbeads w eitb in  b ek an n t war.
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D ie  übrigen  M an n er fanden h in te r  e iner B oschung Schütz gegen den  W in d , der 
k a lte r gew orden war. W ah ren d  sie dasafien und  rauch ten , schauten sie gen N o rd en  
und  sahen, dafi d ie W o lk en  angefangen h a tten , sich  nach  u n ten  zu bewegen. A ber 
es w aren dünne, hochliegende W^olken, die keine F euch tigkeit m it sich trugen.
F ast H o rse  stand  a u f u nd  ging e inen  kurzen  W eg  die Schlucht h inunter; dann  
d reh te  e r sich um  und  kam  zurück.
“V o r zwei Schlafen h a tte  ich  e inen  T rau m ”, sagte er. D as w ar an sie alle 
gerich te t, aber er sah n u r Y ellow  K idney  an. “In  diesem  T raum  kam  K altm acher aus 
dem  L and des Ewigen W in te rs  herun ter. E r kam  m it dem  W in d . E r w ar in weifie 
FeUe gek le ide t und  r i t t  e in  weifies P ferd . E r trug  einen Speer aus Eis und  ein Schild 
aus R auhreif, du rch  das m an h indurchsehen  konn te . Z uerst h a tte  ich  A ngst, da ich  
glaubte, e r w ar gekom m en, um  m ich  zu tô ten . Ich  b a t ihn, M itle id  m it m ir zu haben, 
m ir zu erlauben, ein  ganzes L eben  zu leben. E r lach te  und  sein L achen klang wie 
das B rechen des Eises au f einem  Flufi. W ie  ih r wifit, habe ich  vor n ich ts au f der 
W e lt A ngst — ich w ürde die Crows ganz alleine zum  Schreien bringen — aber dieses 
L achen erfuUte m ich  m it solch einer A ngst, dafi ich  u m bel und  z itte rte , darau f 
w artend , dafi e r m ich  m it jenem  E isspeer erstiefi.”
F ast H o rse  schaute  in  ein  G esich t nach  dem  anderen, als H erausforderung  ihn 
auszulachen. A ber d ie M an n er guck ten  m it w e iten  A ugen zu ihm  auf, als te ilten  sie 
seine A ngst.
F ast H o rse  lachelte  daraufhin. “Ih r  v e rs teh t m eine A ngst in der G egenw art 
eines so M ach tigen . A b er diese G esch ich te  h a t e in  glückliches E nde, fur euch, w ie 
fur m ich. K altm acher sagte: ‘S teh  au f u nd  sieh m ich  an, junger M ann. Ich  weifi, dafi 
du  in zwei Schlafen die P ferde  d e r Crow s überfallen w irst. Ic h  habe m ich 
en tsch lossen , d ir zu helfen  u nd  je tz t w erde ich  d ir sagen, w ie du  erfolgreich sein 
w irst. G ib  m ir eine Pfeife  voll m it de inem  T ab ak .’ M eine F inger h a tten  d u rch  die 
K alte , die er m itb rach te , jegliches G efuhl verloren, aber m ir gelang es, ihm  eine 
P feife  zu fullen und  sie ihm  anzuzünden. Ic h  habe ke inen  T abak  in m einem  H e im ,’ 
sagte er. N ach d em  er eine W eile  ge rauch t h a tte , erzah lte  e r m ir folgendes: ‘In  den 
Felsen  a u f  de r Seite des W o m an  D o n ’t  W alk  B uttes, ha lte  ich  eine EisqueUe
37
versteck t. A b und  zu trinke  ich  d o rt gem e. Sie g ib t m ir K raft. A ber ein grofier 
Felsblock ist über die Ô fftiung geroUt, und  so stark  ich  auch w ehe, ich  kann ihn 
n ich t en tfem en . Ic h  weifi, dafi ih r Z w eibeiner, so schm àchtig  ih r auch sein m ôgt, 
die F ertigke it hab t, den  Fels zu bew egen.’ E r gab m ir m eine Pfeife zurück und  sie 
w ar so kalt, dafi sie m eine F inger b rann te . D an n  fuhr er fort, ‘W en n  du  das für m ich 
tu st, w erde ich  deinen  Ü berfall erfolgreich m achen. W ah ren d  du  die P ferde d e r 
Crow s nach  H ause  tre ib st, w erde ich  h in te r d ir Schnee fallen lassen, der deine 
Spuren verdeck t. A ber du m ufit m eine Q uelle finden und den Fels en tfem en .
W e n n  n ich t, dann  d arfs t du n ich t w e ite r gehen, denn  ich  w erde dich und deinen  
T ru p p  bestrafen . So o d er so, da ich m eine H ilfe  anb ie te , m ufit du m ir fur m eine 
T o c h te r  w ahrend  des M ondes-der-beim -E ssen-h ilft zwei erstklassige BuUenfelle 
bringen. Es w ird d ir sch lech t ergehen, w enn du  dies n ich t tu s t.’”
D ie  jungen M anner sahen sich gegenseitig  aus A ngst und  Erregung an. W h ite  
M an ’s D og  stand  auf. “F ast H orse , um  W o m an  D o n ’t  W alk  herum  gib t es viele 
Q uellen. W o h er w erden  w ir wissen, w elches die rich tige ist?”
“Es g ib t nu r eine, die m it Eis b ed eck t ist. So h a t K altm acher g em ein t. ” Fast 
H orse  sah m it Stolz du rch  die R unde. “Ic h  w erde euch d o rth in  fiihren. Selbst 
H unde liebhaber h ier w ird  davon tr in k en  und  sich vielleicht eine C row  Frau stehlen. 
N eb en  den  Liars sind  diese die besten  L iebhaberinnen .”
D ie  jungen M an n er lach ten , aber Y ellow  K idney lachte n ich t. D ieser T raum  
w ar eine V erw icklung, die ihm  n ich t gefiel. E r h a tte  im m er V ertrauen  in seine 
eigene M ed iz in  gehabt, und  e r  v e rtrau te  in seine Fâhigkeit, diese Jungen  zu fiihren. 
N ic h ts  k o n n te  jedoch  üb e r die B edeutung  eines solchen m achtigen  T raum es 
h inw egtauschen. W as, w enn  sie die EisqueUe n ich t finden konnen? W as, w enn  sie 
d en  Fels n ic h t en tfe rn en  konnen?
E r h o rte  ein  P fe ifen  und  sah auf. Eagle R ibs w ar zurückgekehrt und  w ink te  
ihnen  zu, ihm  folgen. YeUow K idney  k le tte r te  aus de r B oschung hervor. 
“Irgendw elche  Z eichen?”
“V or n ich t aU zu langer Z eit w ar ein K riegertrupp  in der H ü tte . Berge von 
A sche u nd  ich  habe dies h ier ge funden .” Eagle R ibs gab ihm  ein  Pulverhom  aus
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M essing. Es w ar voll m it Schwefel.
Y ellow  K idney d reh te  den D ecke l w ieder zu. “N apikw an. M ir w ar n ich t 
bewufit, dafi weifie M an n er K riegshü tten  b e n u tz te n .”
“D ie  W ahrsche in lichke it ist grofier, dafi e iner der Snakes es von einem  
N apikw an genom m en hat. D a  w aren viele M okkasinspuren , aber keine von 
Schuhen des weifien M an n es.”
Yellow  K idney re ich te  den  M essingbehalter zurück. “D ie  erste  B eute hast D u 
bereits, Eagle R ibs. Es lauft gut fur D ich .”
Eagle R ibs lachelte, etw as was er n ich t o ft ta t. “A u f d e r anderen  Seite von R ed 
O ld  M an sind viele W edeln-m it-dem -S chw anz. Sie sind fe tt  und  sehen sich n ich t 
u m .”
“G ut. W ah ren d  die anderen  die K riegshü tte  fertig  m achen, w erden  w ir eines 
tô te n  g eh en .”
D ie  H ü tte  h a tte  einen R ahm en aus langen Pfahlen, die an der Spitze 
zusam m engebunden w aren. V e rs teck t in e iner G ruppe  K iefern , k o nn te  m an von ihr 
die Plains im O sten  überschauen. D ie  jungen M an n er sam m elten  U nterho lz  und  
A ste  u nd  d eck ten  die P  fa hie von u n ten  nach  oben  ab, bis sich  nu r noch  die dunkle 
M asse von den  um stehenden  B aum en un tersch ied . Als sie das Feuer in G ang 
geb rach t h a tten , k eh rte n  Y ellow  K idney  und  Eagle R ibs m it einem  w eiblichen 
W ^edelt-m it-dem -Schw anz zurück. Sie h a tten  jedoch nur das H in terte il, H erz  und 
die L eber dabei. In  d ieser N a c h t schm austen  sie u n d  erzah lten  G eschich ten . E iner 
de r M an n er h a tte  ka lte  ge roste te  R üben  m itgebrach t. F ast H orse  rie t W h ite  M an's 
D og, e r soUe seine aufheben, da die C row  Frauen  gerne au f ihnen  sassen. V ielleich t 
w ürde sich eine a u f  W h ite  M a n ’s D og  R übe setzen.
A m  funften  T ag  kam en  sie zu der Stelle, an der de r L ittle  P rickly  P ear in  den 
Big R iver flofi. In  einiger E n tfem u n g  südw estw ârts lag der B esitz von M alcolm  
C lark. Y ellow  K idney h a tte  ihnen  erzâh lt wie C lark, bevor er sich zur R inderzuch t 
en tsch ied , m it den  P ikun is gehandelt habe u nd  C utting-o ff-head  heira te te . D ie 
In d ian e r n an n ten  ihn  F ou r Bears und  obw ohl ihn die H auptlinge  sehr ach te ten , w ar 
er auch  fur seine rücksich tslose  A rt und  seine L aunenhaftigkeit bekannt. N u n
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züch te te  e r W eifih ô m er und  h a tte  grofien Einflufi bei den  N apikw an H àuptlingen .
Yellow  K idney h ie lt es fur besser, den  Big R iver flufiabwàrts zu überqueren , um  
so C larks G eb ie t zu um gehen, n ich t aus A ngst vor C lark, sondern  w eil er sich 
nôrd lich  der N apikw an Siedlung, Boden-vieler-spitzer-S tellen, halten  w ollte. D o rt 
hafiten  und  fu rch te ten  die grofien H aup tlinge  die P ikunis und  h a tten  deren  
A usro ttung  im  Sinn. Sie w ollten  das L and der P ikunis. Sie w ollten  die 
b laubem an te lten  G re ife r losre iten  lassen, um  die P ikunis niederzuschiefien , so dafi 
sie ihre W eifih ô m er grasen lassen kônn ten . D ie  H aup tlinge  der P ikunis h a tten  
bere its den  G rofiteil ihres G eb ietes überschrieben. Y  ellow  K idney  w ar an der 
M ündung des Big Rivers gew esen als de r V ertrag  un tersch rieben  w urde und  h a tte  
ailes gesehen. E r k o n n te  sich an die F reude der L eute über das V ersprechen  der 
N apikw ans erinnem , im  T ausch  fur ih r Land, viele W aren  zu bekom m en. Als die 
m it K asten  gefu lltenW agen  ankam en, sam m elten  sie sich, und der 
In d ianerverm ittle r begann, ihnen  kleine D inge auszuhandigen. G eschn ittenes B rot, 
E isenkessel, M esser, G locken, das E is-das-zurückblickt, K aro tten - und  D reh tab ak , 
ein paar D ecken . Alle H aup tlinge  erh ie lten  N apikw an Sâttel, die zu ihren  M edallien 
pafiten. D an n  gaben die N apikw ans den  L eu ten  no ch  etw as von ih ren  eigenartigen 
L ebensm itte ln : den  w eissen Sand, der ailes süfi mac h t, das weifie Pulver, das b itte re , 
schw arze G e trànk . D ie  L eu te  w aren glücklich, den n  sie w ufiten, die w eifien M anner 
w ürden o f t kom m en, um  ihnen  W aren  zu geben. Selbst YeUow K idney w ar 
glücklich  gewesen. E benso  w ie die anderen , s tim m te  er den  grofien, weifien 
H àup tlingen  zu, dafi d ie  P ikun is schm àchtige W eifih ô m er züch ten  un d  Sam en in 
die B rust von M u tte r  E rde  pflanzen  sollten. E benso  wie die anderen  wufite er aber 
auch, dafi die P ikun is ausziehen w ürden , um  Schw arzhôm er zu jagen, so wie sie es 
im m er getan  h a tten . A ber ihre Ü bereinstim m im g h a tte  die w eifien H àuptH nge 
zufrieden gem acht, den n  nun  k ô n n te n  die N apikw ans in das L and der P ikunis 
ziehen. Alle w aren glückUch.
Y ellow  K idney  b e tra ch te te  die jungen M anner wie sie ein  paar kleine 
speerb là ttrige  Bàum e fàUten. D ies sind gute M enschen , d ach te  er, n ich t w ie Ow l 
C hild  und  seine H o rd e . D e r G edanke  verdunkelte  sein G esich t. Aus sàm tH chen
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Lagern der P ikunis h a tte  er gehôrt, dafi O w l C hild  und  seine B ande m it den  
N apikw ans A rger h a tten , w eil sie P ferde  und  K inder vertrieben  und  vor n ich t 
allzulanger Z eit, eine G ruppe H olzfaUer in der N ahe  des F o rts  de r vielen H auser 
um gebrach t haben. Es w ar nur eine Frage der Z eit, bevor die N apikw ans ihre 
G reifer gegen die P ikunis in  den  K rieg  sch icken  w ürden. D ie  M enschen  w ürden 
seh r leiden.
Z u gu ter L e tz t h a tten  die jungen M anner genügend Stam m e, um  ein kleines 
Flofi zu bauen. Sie schnürrten  die S tam m e m it B àndem  zusam m en und zogen das 
Flofi ins W asser. D ie  M an n er joh lten  und  schrien als die dünnen  Balken zu tre iben  
begannen. D an n  stre iften  sie ihre K leider ab  u n d  hau ften  sie, zusam m en m it 
W affen  u n d  B euteln, au f das Flofi. Sie stiefien ab und  schw am m en, das Flofi 
sch iebend, zum  gegenüberhegenden U fer. D e r  S trom  trieb  sie flufiabwàrts, bis sie 
es schafften , das Flofi in e inem  Strudel h in te r e iner Sandbar an den S trand zu 
ziehen. In  jener N a c h t e rrich te ten  sie in einem  W eid en s tan d  ein Feuer und  grillten  
das übriggebhebene H irschfle isch . Es gab w enig zu reden.
A m  n eu n ten  T ag  bew egten sie sich n ich t w eiter. Sie w aren im Land vieler 
Feinde  u nd  k o n n ten  so n u r bei N a c h t ziehen. D en  T ag  v erb rach ten  sie in einem  
E rlenhain  am  Sw eet G rass River. D ie  U nfaith fu l M ounta ins hoben sich in einiger 
E n tfem u n g  schwarz gegen den  blauen H im m el ab. W ah ren d  einige der M anner vor 
sich h in  dosten , e rled ig ten  andere  jene k leinen  D inge, die w ahrend  ih rer 
W anderung  vernachlassigt w orden  w aren. Eagle R ibs sch n itt ein paar Sohlen aus 
e inem  S tuck ungegerb ten  L eders und  n àh te  sie m it N adel und  Sehne an seine 
durchgelaufenen M okkasins. M edicine  Stab, de r Schweigsam e, h a tte  e inen  Rifi in 
se iner B ogen sehne b e m e rk t u nd  safi da, e inen  S treifen  nassen, ungegerb ten  Leders 
in eine neue Sehne drehend . E r b eo b ach te te  wie Y ellow  K idney  ein fettiges T u ch  
ü b e r die funktioneU en T eile  seines R epetiergew ehrs g le iten  Hefi. E r u n tersuch te  
die M essingschrauben im  Schaft des G ew ehr s. D iesen  W in te r  w erde er viel jagen 
m üssen, den n  die M ehrschufiw affe k o s te te  zehn  K opf-und-Schw anz-K uhfelle. E r 
w ar les t en tsch lossen  sie zu beschaffen , aber zuerst b rauch te  er e inen krâftigen  
Büffelfanger. E r sah h inüber zu W h ite  M a n ’s D og, der an eine gefaUte Erie gelehn t
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dalag. Es w ar ein w arm er T ag  und  W h ite  M a n ’s D og  w ar bis au f seinen 
L endenschurtz  nackt. O bw ohl seine A ugen geschlossen w aren, sch lief er n ich t. E r 
dach te  an  e inen  T raum , den  e r  se it drei N a c h te n  ha tte : E r befand sich m itten  in 
einem  feindlichen Lager, in e iner W in te m a c h t, in d e r der Schnee u n te r seinen 
M okkasins knirschte . E in  schw arzer H u n d  kam  au f ihn zu und  lie f davon. E r kam  
w ieder und  d reh te  sich e m e u t weg. D iesm al jedoch, schaute er sich um , als woUe er 
W h ite  M an ’s D og  auffordem , ihm  zu folgen. D e r H u n d  fiihrte ihn  durch  das Lager 
bis sie an ein Z e it am  anderen  E nde  gelangten. Schlicht w aren beide Seiten  des 
Eingangs m it S tem gruppen  dekoriert. E r zog das Eingangsfell beiseite  und nahm  
m ehrere  dunkle G esta lten  w ahr, die im  K reis des Z eltes sahen. N achdem  sich 
seine A ugen an die D u n k e lh e it gew ohnt h a tten , m erk te  er, dafi die G esta lten  n ich t 
a tm eten . D an n  hob eine de r G esta lten , ihm  gegenüber, ih r N ach th em d  hoch, und  
er sah, dafi es sich um  ein  junges M adchen  m it e inem  weifien G esich t handelte . Sie 
fleh te  ihn  an, und  aus A ngst d reh te  er sich weg, um  zu gehen. A ber w ahrend  er sich 
um dreh te , schaute  er zurück und  sah, w ie die A ugen des M ade hens ihn begehrten . 
D an n  begannen sich alle G esta lten  zu bew egen, und  er sah, dafi es allés junge 
M adchen  w aren, nack t, m it dem  gleichen  B lick in ih ren  Augen. D as M adchen  m it 
dem  w eifien G esich t stand  au f und  streck te  ihm  ihre A rm e entgegen und  W h ite  
M an ’s D og  bew egte sich  a u f  sie zu. A n d iesem  P u n k t w achte  er im m er auf.
E r m ach te  seine A ugen a u f un d  schaute M edicine S tab zu, wie er an seiner 
B ogensehne arbe ite te . E r h a tte  d ie  Sehne d u rch  die A ugenhohlen  eines 
Schw arzhom schadels gefadelt u nd  zog sie kraftvoü  h in  und  her, um  sie geschm eidig 
und  w eich  zu m achen. D ie  anderen  ru h ten  alle, und  der T ag w ar w arm  und  ruhig. 
D ie  dünnen  W olken , die ihnen  vom  N o rd en  her gefoigt w aren, w aren 
versehw unden und  Sonnenhâup tling  stand  h och  am  H im m el. W h ite  M an ’s D og 
h a tte  sich an diesem  gu ten  N ach m ittag  d am it begnügt, w eite r m it den  anderen  zu 
dosen, w enn  ihm  der T raum  keine Sorgen gem ach t ha tte . E r h a tte  viele T raum e voU 
L eidenschaft und  bis je tz t im m er w illkom m en geheifien, aber d ieser w ar anders. 
D ieser w ar ein Z eichen , für das er ke ine  E rklarung fand. E r w ollte  zu dem  M adchen 
m it dem  w eifien G esich t gehen, w ufite aber, dafi in d ieser R ich tu n g  G efahr lauerte.
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A m  nàchsten  T ag  schlugen sie ih r Lager am  Fusse des W o m an  D o n ’t  W alk  B uttes 
auf. Y ellow  K idney sandte  Eagle R ibs nach  oben, um  A usschau zu halten. 
K riegertrupp  s lagerten m anchm al au f dem  H ochp lateau , um  zu beten  und S trategien 
zu planen. Y ellow  K idney  w ar selbst e in  T e il von Big Lakes R achefeldzug gegen die 
Snakes gewesen, in jenem  Som m er, nachdem  drei P ikunis g e to te t und  drei big 
P ferde  gestohlen  w orden  w aren. O ben  au f W o m en  D o n ’t  W alk  h a tten  sie g ebe te t 
und  vier Tage spa ter vierzig Snakes um gebracht, ihre P ferde zurückgeholt und 
einiges m ehr.
Y ellow  K idney safi in der M orgenfrische au f einem  Fels und  rauchte  seine 
Pfeife. D ie  anderen  w aren au f der Suche nach  Fast H orses EisqueUe in aUe 
R ich tungen  verstreu t. Ih re  junge E nergie verlieh  YeUow K idney  das G efuhl, dafi er 
zu bald a lt w urde. Seine Beine ta ten  w eh  und die ka lte  L uft m ach te  sie steif. V or 
einigen Som m er w ar er von e inem  C u tth ro a t in sein Unkes B ein geschossen w orden 
und  h a tte  se ither P rob lèm e dam it. Im  Lager m erk te  er es kaum , w enn er aber 
langere E n tfem u n g en  zurücklegte, bekam  er Beschw erden. A m  m eisten  ta t  es ihm  
w eh, w enn e r  sich bei de r Schw arzhom jagd a u f seinem  P ferd  festh ielt. Seine 
achtunddreifiig  Som m er safien schw er au f seinen  S chu ltem  und  er wufite, er h a tte  
n ich t m eh r viele R eisen  vor sich.
S onnenhaupthng  h a tte  d ie H ügel im  O sten  aufgeklart und  strah lte  au f das 
re ifbedeck te  gelbe G ras au f den  H ângen  von W o m an  D o n ’t  W alk . YeUow K idney 
b ed an k te  sich m it e inem  G e b e t for d ie vielen T age des Lachelns. Z u d ieser 
Jah resze it w ar jeder T ag  ein  Segen. D as dreiviertel voUe R o te  L ich t der N ach t h a tte  
ih ren  A ugen erlaub t, jede N a c h t A usschau zu halten . A ber w enn sie das Lager der 
Crow s erre ich ten , w ürde sie voU sein, und  das beunruhig te  ihn. Ih r  L ich t k o n n te  fair 
jene gefahrlich  w erden , die um  d ie  Z elte  herum  schUchen, um  die Büffelfanger 
loszuschneiden . YeUow K idney  selber h a tte  zwei d e r grofien, schneUen P ferde  und 
b rauch te  n ic h t m ehr, w ar jedoch  gezw ungen, den  W eg  in das Lager zu foihren. 
B einahe m ufite er über sich  selber lachen. E r w ufite, dafi er, sobald sie in die N ahe
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des Crow lagers kam en, genau w ie die anderen , au f ein  P rach tp fe rd  scharf sein 
w ürde. E r k lopfte  die A sche aus seiner Pfeife und  stand  auf, das geftorene G ras 
zerbrach  u n te r  seinen Sohlen. U ngefâhr in der M itte  des B uttes, wo das gelbe G ras 
die em porragende G ran itw and  traf, erb lick te  er Fast H orse  und W h ite  M an ’s Dog. 
V orgebeugt, in e iner E n tsch lo ssenhe it ausstrah lenden  H altu n g  standen  sie da.
U n te r ihnen  tra f  Sonnenhâuptling  das silbrige G estrüpp , so dab YeUow K idney 
g eb lendet d ie u n te ren  H a lften  seiner A ugen absch irm en  m ufite. Sein H erz  schlug 
schneUer, bis er sie aufstehen  und  zur Südseite w eitergehen  sah.
E r wufite, dafi er d ie  T raum e eines anderen  M armes n ich t in Frage steUen 
soUte, aber er k o n n te  sich n ich t helfen. E r hegte F ast H orse  und  seinem  
EisqueU entraum  ein  gewisses M ifitrauen  gegenüber. D e r junge M aim  w ar ehrgeizig 
und  vieUeicht sogar leichtsinnig , aber sein V ater, Boss R ibs, w ar ein m àchtiger 
S tarker-Sanger-fur-die-K ranken. E r bew ahrte  eines von nu r drei 
B iberm edizinbündeln  auf, d ie es u n te r den  B lackfeet S tam m en gab. D ie  K ainahs 
und  die Siksikas besassen die  anderen  zwei. B iberm edizin  w ar sta rker als die 
M edizin  der HeiUgen Pfeife und  deshalb  h a tte  Y eUow K idney  grofien R espek t vor 
dem  V a te r von F ast H orse . Aus diesem  G runde h a tte  er überhaup t zugestim m t. F ast 
H o rse  m it au f den  ÜberfaU zu nehm en.
Als e r zusah, wie die be iden  jungen M aim er ih ren  W eg  du rch  die Felsen 
such ten , m erk te  er, w ie er den  U n te rsch ied  in  ih ren  Erscheinim gen m ite inander 
vergUch. F ast H o rse  w ar e inen  halben  K o p f  grofier als W h ite  M an ’s D og und  in 
seinem  W ild led e rh em d  und  G am aschen  sah e r aus w ie e in  grofier M ann, dessen 
W^irkung u n te rs trich en  w urde du rch  seine au frech te  H altung , die von noch-n ich t- 
verd ien tem -S to lz  zeugte. Seine langen schw arzen H aare  tü rm ten  sich in einem  
K n o ten  a u f  de r vorderen  Seite seines K opfes. Im  G egensatz  zu den  anderen , h a tte  
er sich vor jeder N ach tw anderung  das G esich t bem alt—drei ockerfarbene Streifen 
a u f jeder Seite und  e inen  z irm oberro ten  F leck  a u f seinem  Kiim . W hite  M an ’s D og, 
ein J a h r  alter, h a tte  e inen  b re ite ren  K orper, ungew ohrdich b reit, w ar jedoch flacher 
um  den  B auch und  die B rust herum  als F ast H orse. Sein H aar trug  er einfach, seine 
Z opfe  ungeschm ückt. W ie  der V ielftafi w ar e r n iedrig  und  kraftvoü, dach te  YeUow
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Kidney. W e n n  er das H erz  dazu hat, w ird  er die Crow s bezahlen lassen.
A n d iesem  T ag  schm ollte  F ast H orse  im  Lager, weil sei die EisqueUe n ich t 
gefunden h a tten . E r h a tte  so lange gesucht, bis Sonnehauptling  hoch  am südlichen 
H im m el stand. Als er zuriickkam , a 13 er ein Stuck kaltes H irschfle isch  und starrte  
au f den  B utte . YeUow K idney  sah in seinem  G esich t, dafi er seinen T raum  in Frage 
steUte. YeUow K idney  steUte n ich t den  T raum , sondern  den  T raum er in Frage. E r 
ging ein S tuck w eit fort, um  zu beten . E r ba t d ie  A hnen  oben, ihm  zu offenbaren, 
was er tun  soUe. Bat K altm acher, M itle id  m it ihnen  zu haben. J e tz t  um zukehren, 
w ürde sie lacherlich  erscheinen  lassen, w enn sie nach  H ause kam en. YeUow K idney 
w ürde sein G esich t verUeren. A ber w eiterzugehen und  K altm achers Z o m  zu 
risk ieren—w ürde das n ic h t w eitaus schlim m ere Folgen haben? W arum  h a tte  er das 
G efuhl, dafi e r Fast H orse  n ich t trauen  konnte? Im  nachlassenden L ich t sah er um 
sich. E r schaute a u f W o m an  D o n ’t  W alk  B utte . E r dach te  an jene N ach t, in der Big 
Lake um  W eisung  und  den  darauffolgenden Erfolg g eb e te t ha tte . A ber Big Lake 
h a tte  erfahrene  K rieger bei sich gehabt. YeUow K idney h a tte  aufier Eagle R ibs nur 
Jugendliche. Selbst w enn die Z eichen  aUe rich tig  stünden , k o n n te  tro tzd em  aUes 
sc h ie f  gehen .
YeUow K idney h a tte  eine M ogU chkeit und  er en tsch ied  sich, ih r zu folgen. Sie 
w ürden  w eitergehen , sie w ürden  w eite r bis ins C row gebiet ziehen, aber bei dem  
ersten  A nzeichen , dafi die D inge n ich t gu t ausgingen, w ürden sie um kehren . In  der 
Z w ischenzeit w ürde e r F ast H o rse  im  Auge behalten . Als e r seinen W eg  du rch  den 
felsigen P fad  h in u n te r zum  Lager suchte, dach te  er an W h ite  M an ’s D og  und  
m erk te  w ie seine L aune stieg. T ro tz  seines unglücldichen Rufes, h a tte  W h ite  M an ’s 
D og  eine B estand igkeit, eine R uhe in  sich, d ie  YeUow K idney  gefiehl. D ies w aren 
se ltene  E igenschaften  in  e inem  jungen M ann  a u f seinem  ersten  A ben teuer. M an 
k o n n te  ihm  trauen , dach te  YeUow K idney. E r w ird sich g u t m achen.
N a c h  v ier w e ite ren  T agen  von  feuerlosen Lagern und  nachtU chem  Reisen, ras te ten  
sie in  e iner kleinen, tie fen  Schlucht, die in das T al des E lk Rivers abflofi. In  einiger 
E n tfem u n g  flufiabwàrts befand sich ein  N apikw an H andelsfo rt. Eagle R ibs h a tte  es
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von e iner nahegelegenen A bhebung  aus gesehen. V iele Crow s handelten  d o rt, 
zusam m en m it L eu ten  des S po tted  H orse  Stam m es im d den  P a rted  H airs. Yellow  
K idney  w underte  sich  darüber, denn  die Crow s im d die P a rted  H airs b a tten  sich 
n och  nie verstanden , aber er wufite auch, dab die weifien H an d le r von den  Stam m en 
verlangten, dab  sie sich gu t verh ie lten , bevor sie m it ihnen  handelten .
“W ir  sind w eniger als zwei N ach te  vom  C row  Lager am  Bighorn R iver e n tfe m t,” 
sagte Eagle Ribs.
“H e u te  n ach t m iissen w ir w eit kom m en. W ir  w erden  sie überfallen, w enn 
Sieben P erso n en  in d e r kom m en d en  N a c h t ih ren  hoch sten  P u n k t e rre ichen .” 
Y ellow  K idney  w ubte, w o die m eisten  der W in terlager sein w ürden. E r woUte das 
Lager von Bull Shield, denn  der C row  H aup tling  h a tte  die P ikunis viele M ale zum 
Schreien gebrach t. A usserdem  h a tte  e r viele Pferde. H aup tsach lich  aber woUte 
Y ellow  K idney  Bull Shields Büffelfànger haben. V iele M ale au f d ieser R eise h a tte  er 
daran  gedacht. Es w are ein gelungener S treich, über den sie in den  P ikuni Lagem  
spree hen  w ürden. Es w ar jedoch  n u r ein  G edanke gewesen. J e tz t  w ürde er es tun.
E r nahm  Eagle R ibs beiseite. “D u  m u b t Bull Shields Lager finden ,” sagte er leise.
“E r h a t viele Pferde. W e n n  du  bald losziehst, k o n n te s t du das Lager finden  und uns 
rech tze itig  am  Black Face B u tte  treffen , w enn  M orgenstem  aufsteig t.”
“Ic h  w erde vo rher etw as essen .”
“Es w ird  gefahrlich  sein, bei T age zu reisen. V iele Crow jager w erden 
unterw egs sein. A b er du b ist schlau. E agle R ibs, und  deine M ed iz in  is t gut. V ergib  
n ic h t den U nterw asserw esen T abak  zu geben, bevor du den  E lk R iver überquerst.
Sie w erden  d ir heifen u n e rk an n t zu b le iben .”
Eagle R ibs lachelte. E r m o ch te  die H erausfo rderung  bei T age du rch  das 
C row gebiet zu ziehen. N u r  d ie  besten  der W olfe  schafften  das.
N ach d em  Eagle R ibs losgezogen war, saben die jungen M anner in e iner von 
R o sen strau ch ern  um gebenen  M ulde. Sie üb erp rü ften  ihre W affen  und  ihre 
Kxiegsfarben; sie b e te te n  u nd  dach ten  an die N a ch t, die zwei Schlafe von ihnen  
e n tfe rn t lag, in der sie bew eisen w ürden, dab sie M anner w aren, die M u t ba tten .
D e r  lange M arsch  h a tte  ih re  Sinne gescharft, die N a ch te  des Sehens, in denen  sie
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sich üb e r die P la ins ta s ten  m ufiten, das kalte  W^asser der Flufiüberquerungen, de r 
nahezu bestandige H unger, tro tz  des F leisches, w elches sie g e to te t  und  gegessen 
ha tten . J e d e r  von ihnen  h a tte  die S tem e genau b eo b ach te t und  sich der N a c h t und  
den  vier H im m elsrich tungen  angepasst. J e tz t  m ufiten  sie ihren  M u t erproben.
W h ite  M a n ’s D o g  h ie lt den  k leinen  B eutel m it gelber Farbe, den  ihm  M ik-api 
gegeben h a tte , in den  H â n d en  Es w ar eine seltsam e, puderige Erde, die M ik-api 
von  den  Siksikas im  fem en  N o rd lan d  erw orben ha tte . W h ite  M an ’s D og z itte rte  vor 
E rw artung nu r w eil er sie in  den  H a n d en  hielt. E r e rin n e rte  sich an das Schw itzen, 
dafi de r M ann-m it-v ie len -G esich tem  m it ihm  und  F ast H o rse  du rchgeh ih rt ha tte . 
M ik-api h a tte  m it den  Schw eifende eines Schw arzhorns W asser au f d ie heifien 
S teine gesp ritz t, und  d e r D a m p f raub te  ihnen  den  A tem . M ik-api sang und  b e te te , 
w ahrend  d e r rein igende Schweifi von ih ren  K o rp em  ronn. In  jenem  M o m en t h a tte  
W h ite  M a n ’s D og  gespürt w ie d e r schlechte  G eist, d e r ihm  P ech  g ebrach t h a tte , 
seinen K o rp e r verliefi. E r h a tte  sich leer und  zufrieden gefuhlt, wie das 
N eugeborene, das gerade a u f diese W e lt  kom m t. N achdem  sie im  M edicine R iver 
gebadet h a tten , fiihrte M ik-ap i sie in sein Z elt. D o r t rauch ten  sie zu den  vier 
H im m elsrich tu n g en  und  den  A hnen  oben, den  A hnen  un ten , u n d  den 
U nterw asserw esen. M ik-ap i h a tte  W h ite  M a n ’s D og  dann  die gelbe Farbe und 
A nw eisungen, w ie er sie anw enden  mufi, gegeben. W e n n  e r sich genauso, w ie M ik- 
api ihm  gesagt hat, anm ale, w ürde er die zum  Erfolg notw endige K raft und 
G esch ick lichkeit erlangen. N u n  verpack te  e r den  B eutel vorsich tig  in seiner 
K riegstasche.
Seit e inigen N a ch te n  h a tte  er n ic h t m eh r von dem  M ade hen  m it dem  weifien 
G esich t ge traum t. W ah re n d  d e r langen, stillen N ach tw anderungen  h a tte  er 
versucht, den  T raum  zu in te rp re tie ren . E r h a tte  sich jede E inzelheit eingepragt und 
r ie f  sie zuriick in sein G edach tn is , e ine n ach  d e r anderen , aber eine B edeutung 
blieb  so ungreifbar, w ie die S terne. A lso steck te  er den  T raum  weg und  dach te  s ta tt  
dessen  an sein G lück.
A n jenem  A bend  sam m elten  sich die M an n er und  afien den  R est des k leinen  
H irschen , den  sie vor drei N a ch te n  erleg t h a tten . D e r  W in d  w ar sta rker gew orden
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und w eh te  du rch  die R osenstraucher, h in te r denen  d ie  M an n er zusam m en hock ten . 
D ie  N a c h t w ürde klar, aber ka lt sein, ka lter als aUe vorherigen N ach te . YeUow 
K idney dach te  em eu t an  F ast H orses T raum  vom  K altm acher. E r sah h inüber zu 
F ast H orse, u n d  der junge M ann  erschien  ihm  w eniger selbstbew ufit zu sein, ein 
w enig m ehr in sich gekehrt, als e r es no ch  vor der Sue he nach  der Eisquelle gewesen 
war. Selbst je tz t hock te  er abseits und  b lick te  zuriick au f das Land, aus dem  sie 
gekom m en w aren. Y ellow  K idney  sch luckte  das le tz te  S tuck seines Fleisches 
herun ter.
“W ir  w erden  heu te  n ach t eine lange S trecke zuriicklegen,” sagte er. “W ir  
m üssen d en  E lk  R iver überqueren  u nd  n och  in d ieser N a c h t den Black Face B utte  
erreichen. D o rt w erden  w ir au f Eagle R ibs treffen, und  er w ird uns von den  Crows 
berich ten . Ic h  habe vor, das Lager von Bull Shield anzugreifen.”
D ie fü n f jungen M anner schauten  ihn m it grofien Augen an. V on ih ren  V a tem  
u nd  a lteren  B riidem  h a tte n  sie, w ahrend  sie nach ts um  die Lagerfeuer herum safien, 
viele G esch ich ten  üb e r d iesen  verhafiten  Crow hauptU ng gehort. V iele P ikun itrupps 
h a tten  es o ft versucht, ihn  aufzuspüren, n u r um  dann  w ieder m it ihren  B auchen nahe 
üb e r dem  B oden, ins Lager zurückzuschleichen.
Y ellow  K idney  lach te  über ihre e rs tau n ten  G esich te r und  lachte über sich 
selber. E r w ar selber überrrasch t, sich Bull Shields N am en  lau t aussprechen zu 
horen. A ber nun  w ar es heraus, und  w enn Eagle R ibs Bull Shields Lager fânde, 
w ürden  sie es angreifen.
“N u n  kom m t. W^oUt ih r K rieger sein? W oU t ih r dem  K riegspfad folgen? D ann  
lafit uns d iesem  Feind , de r unsere V erw anden  so o ft h a t aufschreien  lassen, e inen  
Schlag erteilen! W e n n  ih r nach  H ause  zuriickkehrt, k o n n t ih r euren  FamiHen 
erzahlen, ih r h ab t etw as geleistet. V on  je tz t an  w ird  es schw er w erden. Ih r  w erdet 
w enig R uhe haben  und  n o ch  w eniger Schlaf. N a ch  der V orw am ung, die w ir erhalten  
haben, b le ib t n ich t viel H offnung .” E r schaute  zu F ast H o rse  hinüber. “A ber wir 
haben  es geschafft, ungesich te t bis h ier he r zu gelangen. U nsere  Energie ist stark  
und  w ir sind P ikunis, also w erden  w ir w eiterm achen . E r b lick te  gezielt in die 
A ugen d e r  Jungen . N ic h t  langer w ar e r d e r m üde, a lte  M ann, der diese jungen
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M an n er um  ihre L ebensgeister beneidete; in ihren  A ugen w ar er w ieder zu jenem  
K rieger gew orden, de r viele M ale m it P fe rd en  und K riegsehrungen in das Lager 
zuriickgekehrt war. E r d reh te  sich um  und  lie f  eilig die Schlucht h inim ter. D ie 
jungen M an n er griffen hastig  nach  ih ren  W affen  u nd  Beuteln.
D as R o te  L ich t d e r N a c h t w arf Eagle R ibs ih r voUes G esich t zu, als er die R eihe von 
k leinen  H iigeln  oberhalb  des B ighorn R ivers erre ich te . So gu t er konn te , h ielt er 
sich  nahe an den  R illen un d  R innen , an den  O lholz- und  Salbeibüscheln. E r trug  
sein halblanges Fell über dem  K o p f  und  dem  R ücken , aber e r wufite, dafi e r in dem  
heUen L ich t w ie ein rich tiger Bar w irken  w ürde. E r w ar dankbar, dafi ihm  der W in d  
ins G esich t blies, da so sein G eruch  u nd  die G erausche, d ie e r m achte , weg von den  
L agerhunden gew eht w ürden. D e r gleiche W in d  trug  die L aute der T rom m eln  aus 
dem  T al die H ügel hinauf. E r h ie lt inne und  lauschte und h o rte  die 
du rchdringenden  S tim m en der Sanger. N ahe  an der K uppe des le tz ten  H ügels, liefi 
e r sich a u f  alle viere n ied er und  k ro ch  um  die Salbeibüschel herum , zog den  
scharfen, süfilichen G eruch  in seine N ase  ein. E r k roch  bis zum  V orsprung und 
schau te  daim  h in u n te r in  das Lager.
D ie Z elte  ze ichne ten  sich  im  hellen  M ond lich t weifi und  gespenstisch  ab, und  
er h a tte  M ühe den  gelben  Schein d e r K ochfeuer auszum achen. E r bUeb liegen und  
w arte te  bis sich seine A ugen angepafit h a tten  und  dann  sah er F iguren zw ischen den 
Z elten  herum gehen, F rauen  trugen  K esseln  m it W asser aus dem  R iver oder H aufen  
von B rennholz, eine G ruppe  von M an n em  in M an te ln  safien neben  einem  der 
H au p ttip is , um  ein F euer herum . D ies w ürden  junge M anner sein. D ann  h o rte  er 
H undegebell und  schreiende K inder. A u f  e iner E bene no rd lich  des Lagers sah er 
eine G ruppe  K in d er S taub aufw irbeln w ahrend  sie P ferd  spielten . D ie  H u n d e  liefen 
um  sie herum , be llten  un d  ran n ten  in die G ruppe hinein , um  ein T eil von ih r zu sein. 
D re i M an n er verliefien den  südlichen R and  des Lagers a u f ih ren  P ferden , und  er 
folgte ihnen  m it seinem  Blick. W o rau fh in  er die riesige H erd e  sah, hunderte  von 
P fe rd en  standen  aufgereit en tlang  d e r U ferse iten , d ie  nahestgelegene G ruppe  w ar 
w e it genug vom  Lager e n tfe m t. D iese  w ürde sich le ich t langen lassen. D ie  jungen
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M an n er k ô n n ten  sich ru n te r  schleichen und  eine M enge fo rttre iben . E rn eu t 
w idm ete  e r seine A ufm erksam keit dem  Lager zu und  m ach te  die Büffelfànger aus, 
die an die Z elte  gebunden  w aren. A u f G ru n d  der E n tfem u n g  k o n n te  Eagle R ibs 
das blaue Büffelzelt von Bull Shield n ich t erkennen . A ber er w ar sicherlich dort.
U nd  Eagle R ibs fiel auf, dafi e r aufier dem  Sonnentanz Lager seiner eigenen Leute, 
noch  nie so ein  grofies Lager gesehen hat. Es w ar hergerich te t w ie ein  W interlager, 
aber es w ar zu grofi. Bei so vielen L eu ten  w ar es nur eine Sache von Tagen, bis das 
ganze W ild  aufgebraucht war.
D ann  h o rte  er jem anden ganz in seiner N ah e  re den un d  lachen. E r w ich  von 
dem  Felsvorsprung zurück und  p resste  sich  flach gegen die kalte  Erde. N ic h t mal 
h u n d ert S ch ritte  zu seiner L inken , fuh rten  sechs M anner eine G ruppe P ferde  die 
Schlucht zum  R iv erb e tt h inun ter. Zwei der P ferde trugen grim e Schw arzhom felle; 
die anderen  fu n f w aren  m it F leisch  beladen. D ie  M an n er w aren  so nahe, dafi Eagle 
R ibs ihre K orper h in  und  her schw anken sah, w ahrend  die P ferde  h inabstiegen. E r 
h ie lt sich  d ich t am  B oden, bis das G ek lapper der S teine n ich t m ehr zu horen  war.
Als er w ieder aufschaute, h a tten  die Jag er das T al e rre ich t und  begonnen, im  T rab  
m it fuch te lnden  A rm en  dem  Lager zuzurufen. D ie  K inder, die bis dahin  gespielt 
h a tten , liefen ihnen  en tgegen , gefolgt von den  bellenden  H unden .
In  dem  M om en t, in dem  er sich zum  G eh en  abw endete, e rb lick ten  Eagle R ibs 
A ugen etw as a u f d e r anderen  Seite des Tals. Z uerst dach te  er, es seien alte 
Schneereste, do ch  als e r seine A ugen zusam m enkniff, k o n n te  er die g la tten  Seiten 
und  schragen D ach e r d e r N ap ikw an  Z elte  erkennen . N ic h t w eit davon en tfe m t, sah 
er die schw erfalligen W agen  der H and ler, deren  Z ugtiere  in der N ahe  grasten.
D e r  weifie M ann  w ar n o ch  nie in  solch e iner A nzahl zu den  Crows zum  
H an d e ln  gekom m en. G ew ohnlich  w aren  es d ie Ind ianer, die zu den  H an d e lso rten  
gingen. D e r  ausgelassenen S tim m ung im  Lager nach  zu u rte ilen , w ar Eagle R ibs klar, 
dafi eine M enge von dem  W asser des w eifien M annes herum gereich t w orden  war. 
D as w ürde gu t sein. D as Schlechte daran  war, dafi es viele neue G ew ehre im Lager 
gâbe.
Y ellow  K idney  b eh ie lt R ech t. D ie  jungen M an n er k o n n ten  sich am nachsten  T ag
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n ich t genügend ausruhen. Sie k au erten  u n terh a lb  eines stein igen  U berhangs au f der 
Südseite des Black Face B uttes. Sie spann ten  ihre Bôgen, en tsp an n ten  sie, 
g esta lte ten  die F edern  ih rer P feile, ü b erp rü ften  die Sohlen ih rer diversen 
M okkassins, um  sic her zu gehen, dafi sie die besten  trugen, k ram ten  in ihren  
K riegsbeuteln , um  sich zu vergew issem , dafi ihre M edizin  und  ihre Farben  d o rt 
w aren. Sie h a tten  viele angsterfü llende G edanken: dafi sie e n td eck t w erden 
w ürden, dafi sie das falsche P fe rd  besteigen  w ürden, eines, das zu langsam  w ar oder 
noch  n ich t e ingeritten , dafi sie g e tô te t w erden  w ürden. Selbst YeUow K idney liefi 
sich  von den  N erven  der jungen M arm er anstecken . E r erw ischte sich bei dem  
G edanken , dafi er unfàhig  sein w ürde, sie zu leiten , dafi sie in m itten  des Crowlagers 
in P an ik  verfaUen w ürden. Sie h a tten  sich den  langen W eg  über so gu t gehalten— 
h a tte  e r sich in den  falschen G edanken  w iegen lassen, dafi das P ferdesteh len  
e in fach  und  reibungslos ablaufen würde? E ine Sache, fur die er dankbar war, w ar ein 
düim er S treifen  W olken , der sich im  N o rd en  geb ilde t ha tte . W ah ren d  sie das R o te  
L ich t d e r N a c h t n ic h t voUends abdecken  w ürden, m ach ten  sie d ie Bewegungen der 
R e ite r  doch  w eniger sich tbar. E rfahrene P fe rdenehm er w ürden diese W o lk en  zu 
ih rem  V orte il nu tzen , was aber m it d iesen  jungen M ànnem ?
K urz bevor das L ich t den  T ag  verliefi, b a t e r Eagle R ibs noch  einm al von seinen 
B eobach tungen  des C row  Lagers zu berich ten . E r h o rte  aufm erksam  zu, als Eagle 
R ibs von dem  genauen S tan d o rt d e r Z elte , dem  Lager des weifien M annes und  der 
P fe rd eh e rd en  sprach. Als e r  genug g eho rt h a tte , r ie t Y ellow  K indey den  jungen 
M ànnern , etw as von ih rem  D o rr  fleisch zu essen und  sich dann  au f den  U berfall 
vorzubereiten.
W h ite  M a n ’s D o g  k n ie te  neben  einem  k leinen  B ach und m isch te  die gelbe 
F arbe in eine P aste . D aim  stand  er a u f  und  zog sein L ederhem d aus. E r tauch te  
seine F inger in die F arbe tm d m alte  zwei B litzstrahle von seinen Schlüsselbeinen zur 
Ffüfte, genauso wie es ihm  M ik-api gesagt h a tte . D an n  m alte  er zwei gelbe 
Sonnenhtm de au f jedes seiner G esich tshalften , von den  Schlâfen bis zum  K inn. E r 
sp rach  die G ebete , d ie ihm  M ik-ap i gegeben ha tte . E r b e te te  zum  
D oim erhaup tling , dessen  roU ende S tim m e den  B eginn des L ebens ankündig te  und
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W o h ls tan d  a u f de r G rundlage vieler G eschenke.
E r b e te te  zum  Sonnenhauptling, de r über die P ikunis und  alle D inge au f d ieser 
E rde w acht. D an n  senk te  er seinen K o p f und  legte ein  Schwur ab. E r versprach, 
dafi er vor dem  M edizinpfah l beim  nachsten  Sonnentanz O pfer bringen w ürde, 
w enn er erfolgreich im d im versehrt nach  H ause  zurückkehren  sollte. E nd lich  sang 
er sein K riegslied, seine S tim m e t ie f  und  ausdruckslos. Als er seinen K o p f  hob, sah 
er, dafi die anderen  M anner ihre G esich te r bem alt h a tten . YeUow K idney h a tte  
seine linke G esich tshalfte  weifi bem alt, m it e iner R eihe blauer P unk te , deren 
A nordnung  W h ite  M a n ’s D og  b ek an n t vorkam . Sieben Personen , dach te  er. Als er 
sein H em d  w ieder überstre ifte , sah er h inüber zu F ast H orse, de r sich ein 
F edergeb inde  an den  H in te rk o p f  steck te . D re i A d lerfedem  hingen von dem  
obersten  K no ten . M it seinem  z innoberro t bem alten  G esich t w irk te  er eher albern 
als fiirc h te rreg en d .
F ast H orses H e m d  w ar es jedoch, das die anderen  bei dem , was sie gerade 
ta  ten , inneh ie lten  liefi. Sie sahen zu, wie er das S toffhem d über sein 
W ild lederoberte il streifte. D u rch  die zerfledderten  L ocher im d die greUen M uster 
w ufiten sie, dafi dies ein  altes K riegerhem d war. Yellow  K idney erkarm te es im  N u. 
Es gehorte  einm al H ead  C arrier und  h a tte  viele Pfeile und  geolte P atronen , die au f 
das H erz  des K riegers g e rich te t w aren, abgelenkt. W eil e r a lt w ar und keine Lust 
m ehr em pfand, au f den  K riegspfad zu gehen, h a tte  er es es an Fast H orses V ater, 
Boss R ibs, verkauft. D as H e m d  verheh  grofie K ràfte , und  viele M anner im  Lager der 
Lone E a te r w aren  der M einung, dafi Boss R ibs kein  G ebrauch  dafOr ha tte , da er ein 
S tarker-Sanger-fiir-d ie-K ranken war. E r h a tte  nie gegen die F einde gekam pft. N un  
w ar YeUow K indey  klar, w arum  Boss R ibs das H em d  erw orben hatte . V ieUeicht w ird 
es uns aUe beschü tzen , d ach te  er, w ahrend  e r sich die E ulenfederm edizin  an seinen 
h n k en  Z o p f  band.
D as R o te  L ich t de r N a c h t zeigte ih r G esich t du rch  die dünne W olkendecke  
h indurch , als d ie drei M arm er a u f ih ren  B auchen am  R ande des Felsvorspnm gs 
lagen u nd  das C row  Lager überb lick ten . S ieben P ersonen  standen  an ihrem
h ô ch sten  P u n k t, und das Lager w ar dunk ler und  n ich t so regsam , w ie n och  in der 
N a c h t zuvor. A ber es gab genügend L icht, so dafi Eagle R ibs ihnen  die Z elte , das 
Lager d e r w eifien M anner, und  flufiabwàrts, die P fe rdeherden  zeigen konn te .
Y ellow  K idney  b rum m te, w ahrend  er m it den A ugen Eagle R ibs H an d  folgte. Für 
einige A ugenblicke w ar er stiU, als er ail das, was er sah, e inzuschatzen  versuchte. 
D an n  beug te  er sich nàher zu W h ite  M an ’s D og  hin. “Siehst du, wo die P ferde 
sind?” flüsterte  er. “Es sind  viele, und  alle sind sie angebunden. N im m  M edicine 
Stab und  die anderen  jungen M anner. K re is t sie e in—h a lte t eue h  hoc h  oben au f der 
Felsseite—bis ih r ans E nde  d e r H e rd en  gelangt. D an n  schaut eue h  um , und  schau t 
euch gu t um , bevor ih r euch  en tsche ide t, w elche P ferde ih r nehm en  wollt. 
Vergevyissere die h, w o die N ach tw achen  sind. Es soUten n ich t viele sein, da sich 
diese Crow s h ier sicher zu fühlen scheinen. N e h m t nur so viele Pferde, wie ihr 
sicher davon tre iben  konn t. Lafit sie n ich t zu schnell laufen. Sie sollten sich 
im befangen bewegen. W â h lt sta rke  P ferde  zum  R eiten , starke  u nd  sanfte, d ie die 
H e rd e  JTuhig le iten .” Y ellow  K idney  sah h inau f zum R o ten  L ich t der N ach t. Ih re  
R ânder w aren  durch  die W o lk en  leich t verschw om m en. “Es ist leider n ich t so 
dunkel, w ie  ich  g ehofft h a tte .”
“W o  sollen w ir die P ferde  hinfuhren?”
Y ellow  K idney  h a tte  WTiite M an ’s D og  in den  vergangenen T agen b eo b ach te t 
und  w ar deshalb  über d ie  R uhe d e r Frage des jungen M annes n ich t verw undert. 
“Sobald ih r das Lager ein gu tes Stück h in te r euch  gelassen habt, tre ib t die P ferde  so 
schnell ih r k o n n t zum  Black Face B u tte  und  dann  w eite r zum  W o m an  D o n ’t  W alk  
B utte . H a lte t  e rs t an, w enn ih r d o rt angekom m en seid. D e n k t w eder an Eagle R ibs, 
n o ch  an F ast H orse  od e r m ich. W ir  w erden  das Lager e rs t b e tre te n  und  die 
B üffelfànger holen, w enn  Sieben P e rso n en  schon lange a u f  ih rem  W eg  nach  u n ten  
sind. D as w ird  euch  e inen  gu ten  V orsprung  geben. W ir  w erden  euch einholen, 
o d e r euch  am  W o m an  D o n ’t  W alk  tre ffen .”
D ie  v ier jungen M an n er s tan d en  lauschend in  e inem  H a in  grofiblattriger 
B aum e am  R ande des W assers. D e r  Flufi flofi langsam , lautlos, und  aus der 
R ich tu n g  des Lagers h o rten  sie das e n tfe m te  Schlagen der T rom m eln . Sie
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befanden  sich genau zw ischen zwei P fe rdeherden  und  N ach tw achen  h a tten  sie 
w eder gesehen noch  gehort, seit sie den H ain  b e tre ten  ha tten . R a ttle r, m it seinen 
funfzehn W in te m  der Jiingste , flüsterte, “D ies sind unsere, W h ite  M an ’s Dog! W ir  
konnen  beide H e rd en  nehm en . D iese Crow s schlafen so fest wie alte  F rauen .”
“W ir  w erden viele P ferde  haben, so viele wie w ir w ollen,” sagte ein  anderer.
V on dem  Felsüberhang aus h a tten  sie drei N achw achen  nach  Süden hin 
gesehen und zwei w eitere  nach  N orden . Sie befanden  sich in k leinen  G ruppen  und 
red e ten  m ite inander. Sie w aren n ich t w achsam , aber es m ach te  W h ite  M an ’s D og 
unruhig, dafi e r sie je tz t n ich t sehen konn te .
“Ic h  w erde m ich  zuerst nach  N o rd en  h in  u n te r  die P ferde  m ischen. W en n  es 
sicher erschein t, w erden  w ir sie neh m en .” In  diesem  M o m en t fuhlte W h ite  M an ’s 
D og  zum  ersten  M ai die V eranw ortung seiner Aufgabe. P lo tz lich  w ar es kein  Spiel 
m ehr. Sie w aren im  L and des Feindes u nd  es lag an ihm , dafi sich die jungen 
M an n er n ich t dum m  verh ielten . E r k n ie te  n ieder und  zeigte d en  anderen  an, das 
g leiche zu tun . E r b h ck te  von einem  G esich t ins nachste , alle w aren sie blafi im  
schw achen M ond lich t. “Ic h  w erde en tsche iden , w elche P ferde  w ir nehm en , ” 
flü sterte  er. “Ih r  w erd e t genau das m achen, was ich  sage. W e n n  w ir erfolgreich sein 
w ollen, m üssen w ir genauso erfahren  handeln , w ie unsere V ater. W ir  m üssen 
ebenso  m utig  und  sta rk  sein w ie unsere A hnen. W ir  sind lange gereist, um  endlich  
h ier anzukom m en und  nun  w erden  w ir die P ferde  n eh m en —aber wir dürfen n ich t 
gierig sein. W ir  w erden  so viele nehm en , w ie w ir sicher davontre iben  konnen.
W e n n  w ir A ufruhr erzeugen, w ird  es schw er w erden  fur uns und fur YeUow K idney 
u n d  d ie  anderen . ”
M ed ic ine  Stab, de r Schweigsam e, de r die ganze R eise über w enig gesprochen  
h a tte , überrasch te  W h ite  M a n ’s D o g  jetzt. “W ir  w erden  a u f d ich  w arten. W ir  
gehoren  zum  Lone E a te r S tam m  der P ikunis. W ir  w erden  genau das m achen, was du 
sagst. ”
W h ite  M an ’s D og  m isch te  sich  leise u n te r  die P ferde. M anche scheuten  
zurück, aber die m eisten  b lieben stiU stehen  u nd  b e tra ch te te n  ihn m it w enig 
N eugier. Als e r den  no rd lichen  R and  d e r H e rd e  e rre ich te , h a tte  e r m ehr als
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h u n d e rt P fe rde  gezâhlt. E r schaute h inüber zum  Lager. V on seinem  S tandort aus 
w ar es ihm  nahezu im m ôglich, die A nsam m lung der Z elte  zu erkennen. E r w arte te  
u nd  lauschte, k o n n te  aber nu r ein  en tfe rn te s  BeUen vem ehm en. D ie  N ach tw achen  
w aren  nirgends zu sehen. A u f dem  W eg  zurück durch  die H erde , spürte  W h ite  
M an ’s D og  sein H erz  stark  in se iner B rust schlagen. E r  k o n n te  dieses G efuhl n ich t 
ganz verstehen , eine M ischung aus A ngst und  be inah  hysterischer Freude. Es h a tte  
ihn m it e inem  M ale überkom m en  und  nun  fuhlte e r sich  schw ach und  schwindlig.
E r w ar froh, dafi d ie anderen  sein Z itte m  n ich t m itbekam en. E r stand still und 
b eo b ach te te  d ie  P ferde, bangend, dafi sein Z ustand  U nruhe u n te r  ihnen  auslosen 
w ürde. A ber die P ferde  grasten  od e r dosten  w eiter, und  W h ite  M an’s D og fuhlte 
sich bescham t. E r h a tte  seinen V ater, R ides-at-the-door, u nd  die anderen  M anner 
von der A ngst reden  horen , ih rer eigenen A ngst, die sie in  gefahrhchen  O rten  
überfiel, aber e r h a tte  ihnen  n ich t geglaubt. Sie w aren K rieger, M anner, die sich 
bew ahrt h a tten . Sie w ürden  lachen, ihn so z itte m  zu sehen. Sie w ürden ihn hanseln, 
auslachen, und  das m it gu tem  R ech t. E r w ar n o ch  n ich t re if  genug an einem  
solchen Ü berfall te ilzunehm en , geschw eige denn , diese jungen M anner zu führen. 
Sonnenhaupthng, habe M itle id  m it m ir. H au p th n g  des D orm ers, gib m ir K raft. Ich  
w erde euch  den  R est m einer T age eh ren , ich  w erde nach  eurer L eitung  leben.
W h ite  M a n ’s D o g  sang sein KriegsHed m it e iner tie fen  S tim m e und  m erk te , wie 
seine K ra ft zurückkehrte . Sein B rustko rb  ho rte  auf, sich zu he ben und  er h a tte  das 
G efuhl, in E hren  s te rben  zu konnen .
N ach d em  W Tiite M an ’s D og  ihnen  seinen P lan  erzah lt h a tte , ze rstreu te ten  sich 
die jungen M an n er u n te r  die P ferde, bis sie d ie  R uhigsten  fanden. Aus ih ren  Lassos 
m ach ten  sie Z aum e u nd  bestiegen  d ie  P ferde. Sie bew egten  sich schnalzend h in te r 
de r H e rd e  h in  und  her, ihre  L assoenden  le ich t schlagend. D ie  P ferde  n ick ten  
enger zusam m en, b h c k te n  um  sich, schnauften , schauderten , unsicher, was die 
E indringhnge von ihnen  w ollten. D an n  bew egten sie sich vom  Flufi w eg über das 
b re ite  T a lb e tt  in  R ich tu n g  W esten . W h ite  M an ’s D og  r i t t  an der nord lichen  Spitze, 
die P ferde  v o rran tre ib e n d , w ah rend  er seine A ugen au f das Lager ge rich te t hielt.
A m  südlichen E nde ta t  M ed ic ine  S tab  das gleiche. E r trieb  die P ferde  voran.
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w ahrend  e r d u rch  den  H a in  m it grofien B la ttem  h indu rch  a u f  die zurückgebliebenen 
H erd en  b lick te. D as T a lb e tt  eroffhete  sich vor ihnen, b re it und  lang, aber die 
W o lk en  h a tte n  sich v e rd ich te t, so dafi die P ferde  keine S chatten  w ar fen. D ie 
H e rd e  bew egte sich langsam  u nd  ste tig  vom  Flufi weg, sich nach  und nach 
ein re ihend . D ie  h u n d e rte  von schlagenden H u fen  hallten  in  W h ite  M an ’s D og 
O h ren  w ider, und  als die P ferde  in e inen  T rab  fielen, klang es, als w ürden die 
T ro m m eln  d e r C row  N a tio n  in  seinem  H erzen  schlagen. Je d e n  A ugenblick 
e rw arte te  er eine gespenstische F lu t von R e item  aus dem  Lager strom en, aber bis 
je tz t—nichts.
D ie  fuhrenden  P ferde  begannen eine b re ite  Schlucht h in au f zu steigen, die sie 
zur O berflache der Plains fuhrte. Sie w aren bis je tz t noch  n ich t in  File, und  die 
jungen M anner fingen an, aufgeregt zu w erden. Sie r i tte n  hin und  her und schlugen 
m it e rhoh tem  D ruck  au f d ie H in te rte ile  der P ferde ein. W hite  M an ’s D og  w ollte 
gerade zu ihnen  h in ü b erre iten  und  sie erm ahnen , als er e in  geschecktes P ferd  
seitlich  aus d e r R eihe  tre te n  u nd  ins T al zurückblicken sah. E r r i t t  an die 
A ufienseite des P ferdes, als es ein scharfes W ie h e m  von sich gab. E r d reh te  es um , 
aber e m e u t b lieb  es s teh en  und  w ieherte . D an n  begann es steifbeinig  zurück zur 
Schlucht zu laufen. W h ite  M an 's D og  b lick te  über das P ferd  hinw eg und sah, wie 
ihnen  über das T al hinw eg ein  F oh len  entgegenlief. Irgendw ie w ar das Foh len  von 
der H e rd e  abgeschn itten  w orden  und  h a tte  e rs t je tz t bem erk t, dafi seine M u tte r  fort 
war. D u rc h  das R en n en  w ar sein W ie h e m  hoher und  scharfer. W h ite  M an ’s D og 
w ar kurz davor, d ie M u tte r  gehen  zu lassen, als er e inen  R e ite r  bem erk te , de r von 
Süden in ihre Richtvm g gaJlopierte, um  das Fohlen  w ieder einzufangen. E r schaute 
sich um . D ie  P fe rd e  w aren  ungefahr d ie  H a lfte  de r Schlucht hinaufgestiegen. Es 
w ürde n ic h t lange dauem , bis de r R e ite r  sie sehen  konn te . W h ite  M an ’s D og  sah 
sich um , aber es gab keinerle i U ntersch lupf. D e r  R e ite r  w ar b isher so dam it 
beschaftig t, das F oh len  einzufangen, dafi e r sie n o ch  n ich t e n td e c k t h a tte , aber bald 
w ürde er die M u tte r  u n d  dann  die P fe rd en eh m er sehen. D ie  W ^ahrscheinlichkeit, 
dafi e r zurück ins Lager re iten  tm d den  F e ind  aufw ecken w ürde, w ar zu grofi. W h ite  
M a n ’s D o g  beug te  sich d ic h t ü b e r den  N ack en  seinen P ferdes tm d begann zur
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T alebene  h in u n te r zu traben , sain M esser gezogen und  zum  A ngriff bereit. E r sah, 
w ie die M u tte r  und  das Fohlen  sich begriifiten und  der R e ite r  h in te r ihnen  K reise 
zog. D an n  h ie lt de r R e ite r  inne und  se tz te  sich auf. E r h a tte  gerade das grofie, 
schw arze P ferd  bem erk t, dafi sich ihm  im  T rab  nàherte . E r schien verw undert und  
den n o ch  blieb er sitzen, schauend. Zwanzig S ch ritte  von ihm  en tfe rn t, se tz te  sich 
W h ite  M an ’s D og  a u f  und  stiefi seinem  P ferd  in  die R ippen . Z ehn  Schritte  
e n tfe rn t, sah e r den  BHck d e r E rk en n tn is  in den  jungen Augen. D ann  zog der 
Junge  sein P ferd  herum  und  das P fe rd  p resch te  davon. A ber W h ite  M an ’s D og  w ar 
schon an ihm  d r an. E r  stiefi sein M esser in den  R ücken  des Jungen  und  h o rte  
dessen Schrei. A ber das M esser stiefi a u f  die K nochen; W h ite  M an ’s D og spürte  
den  Schlag du rch  seinen ganzen A rm . E r s tach  e m e u t zu und  das M esser versank 
bis zum  G riff. E r stach  n o ch  zweim al zu, bevor der Junge vom  P ferd  fiel. W h ite  
M an ’s D og  h ielt an und  schaute au f den  ausgestreck ten  K o rp er zurück. E r h o rte  die 
H ufschlage des re iterlosen  Pferdes, w ie es nach  N o rd en  zum  Lager hin rann te .
K urz h in te r dem  E nde der Schlucht ho lte  WTiite M an ’s D og  die anderen  ein. 
Sie guck ten  ihn  an, mogUche G efah r erw artend , als er seinen A tem  anhielt. E r 
lehn te  sich  zu e iner Seite und  spukte, dann  schnaub te  er sich die N ase.
“W as w ar los?” fragte R attle r. Seine A ugen w aren  rund  und  seine Stim m e hoch.
“N ach tw ache . E r h a tte  uns sehen k o n n e n .”
“D an n  so llten  w ir uns a u f  den  W eg  m achen .” R a ttle r  sah sich schnell im  K reis
um.
“E r ist to t, ” sagte WTaite M an ’s D og. “A ber sein P fe rd  ist en tk o m m en —in 
R ich tung  des C row  Lagers. Falls es n ich t langsam er w ird, bevor es d o rt ankom m t, 
w erden  d ie  Crow s es bem erken  u n d  es w ird sie in Schrecken versetzen, befü rch te  
i c h .”
M ed ic ine  Stab sah n ach  oben. “Es sch n eit,” sagte e r leise.
D ie  anderen  sahen aUe nach  o ben  a u f d ie  herun terfa llenden  d icken  F locken. 
K altm acher, dach te  W h ite  M a n ’s Dog. E r ist gekom m en, um  unsere Spuren zu 
verdecken . E r schau t m it G u n st a u f  uns n ieder. V ieU eicht fliefit die EisqueUe n u r in 
F ast H orses traum endem  K opf. W Füte M an ’s D og fuhlte sich au f einm al leer.
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O bw ohl sie n o ch  n ic h t aufier G efah r w aren, begann sich die  A nspaim ung über sein 
e rstes T o te n  aufzulosen. E r ha t e inen  Ju n g en  um gebracht, keinen  M ann. D e r 
Junge  w ar e in  F eind  und  h a tte  sicherlich  die andem  Crows gew am t, aber er w ar kein  
M ann .
“M edicine  Stab, w ir w erden  diese P ferde  zum  Black Face treiben . W ir  haben 
uns die P ferde  der Crow s genom m en, nun  m üssen w ir sie aber so schnell wie 
m oglich voran  tre iben . W ir  m üssen unsere A hnen  anbeten , so dafi sie uns und 
unseren  K am eraden  Schütz b ie ten  u nd  uns sicher nach  H ause le iten .”
Y ellow  K idney, F ast H orse  und  Fagle R ibs kauerten  in einem  speerform igen B latter 
H ain . D u rc h  d ie  w ilden  R osen, die um  die Stam m e w uchsen, w aren sie gut 
geschützt. F s h a t zu schneien  begonnen und  YeUow K idney spürte, wie sein H erz  
aufgrund dieses v ielversprechenden  Z eichens le ich ter schlug. Sie h a tten  das Lager 
eine gu te  Z e it lang beo b ach te t, und  zugesehen, wie die F euer n iederb rann ten , 
zugehort, w ie das T re ib en  allm ahlich nachliefi. F inm al w aren sie beinahe von einem  
v erlieb ten  P aarchen  ü berrasch t w orden, die beschlossen h a tte , den H ain  zur 
F rk larung  ihres B edürfnisses für e inander zu nutzen . N ach  aUerlei G ekicher, 
R um geraschel und  G estohne  w ar das P aar w ieder gegangen, aber n ich t bevor Fagle 
R ibs zwei A d lerfeder aus e inem  G esteck  en tw ende t ha t, dafi de r junge M ann  
beseite  gelegt h a tte . A ufier e iner G ruppe  T rom m ler irgendwo in der M itte  des 
Lagers w ar es nun  ruhig. F s is t soweit, dach te  YeUow K idney. F r  tip p te  F ast H orse  
le ich t an, w ies dann  a u f eine k leine A nsam m lung von Z elten  am  R ande des Lagers. 
D an n  b e rü h rte  er Fagle R ibs und  zeigte h inüber zu einigen verdunkelten  Z elten .
Sie h a tte n  ihre V orgehensw eise bere its  besprochen, so dafi sie nun  keine W o rte  
red en  m ufiten . J e d e r  von  ihnen  w ürde  seinen  eigenen W eg  gehen, e inen  
B üffelfànger steh len  un d  sich dann  m it den  anderen  am  W o m an  D o n ’t  W alk  B u tte  
treffen . D ie  Z eichen  w aren  gut, und  F ast H o rse  schien sich  beruh ig t zu haben. U nd  
n un  schneite  es.
Als e r d ie anderen  von  sich weg, rech ts  und  links im  Lager entlanggehen sah, 
b e te te  er um  Schütz fur die jungen P ferdenehm er. F s h a tte  keine U nruhe im  Lager
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gegeben, ke in  H eru m h asten , ke in  G eschrei, ke ine  trom m elnden  H ufschlage.
W^enn W h ite  M a n ’s D og  allés wie angeordnet durchgefiihrt ha tte , w aren  die jungen 
M an n er m it den  P fe rden  bere its  a u f  u nd  davon. D iese  v ier w aren  in S icherheit.
Y ellow  K idney erhob  sich und  tra t  aus dem  H a in  heraus. G u t hundert Schritte  
offenes Feld  tren n ten  ihn  vom  R and  des Lagers. E r zog seinen U m hang d ich t um  
sein G esich t. A ls e r a u f  d ie  T ip is  zuging, spürte  er w ie die A ngst seinen BHck 
scharfte, seinen B lu td ruck  e rh o h te  und  ihn  w agem utig w erden Hefi. E r h a tte  das 
gefloch tene  Süfigras v erb ran n t und  den  R auch  über seinen K o rp er gestrichen; er hat 
die A hnen  oben  angerufen, ihm  K ra ft zu geben, M itle id  m it ihm  zu haben und  ihn  
erfo lgreich  sein zu lassen. E r h a tte  seinen ganzen K orper m it Salbei eingerieben, um  
die P ferde  zu beruhigen. U nd  nun, t ie f  in  den  F alten  des U m hangs, sang er sein 
T odeslied .
U n te rh a lb  des W o m an  D o n ’t  W alk  B uttes kauerten  die jungen M anner um  das 
kleine F euer in d e r behalfsm afiigen K rieghü tte  herum . Sie lach ten  und  erzahlten  
G esch ich ten  von dem  Ü berfall, jeder gab  seinen T e il w ieder, seine K ühnheit, bis 
d ie anderen  anfingen, ihn  aufzuziehen un d  ihn eine F ast-F rau  narm ten. In d em  sie 
ihre G esch ich ten  und  ihre E rw iderungen hochsp ielten , spü rten  sie alle die E rregung 
ü b e r ih ren  neuen  W o h ls ta n d  u nd  den  Beginn ih rer M annH chkeit.
D raufien  grasten ungefahr e inhundertfunfz ig  P ferde u n te r  W h ite  M an ’s D og 
w achsam en Augen. O h n e  grofie A nstrengung  scharrten  sie d u rch  den flockigen 
Schnee zu dem  sa tten  G ras am  Fusse des B uttes. W fiite  M an ’s D og  land es 
m erkw ürdig, dafi sich  diese P ferde  vor nu r zwei Schlafen dam it begnügt h a tten , den 
C row s zu gehoren . J e tz t  w aren  sie P ikun i P fe rde  und  schienen ebenso zufrieden.
D a  w ar etw as dran , an d iesem  ein fachen  T reuew echsel, dafi ihn  die P ferde  beinahe 
beneiden  Hefi. So lange sie n ic h t H tten, solange das G ras a u f  beiden  Seiten  lang war.
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leb ten  sie in F rieden. W^ie er in  seinen U m hang gehiillt au f dem  grofien 
ockerfarbenen  H en g st sab, den  er ausgew ahlt h a tte , dach te  er w ieder an den  T raum , 
der le tz te  N a c h t zuriickgekehrt war. E m e u t sah er das M ade hen  m it dem  weifien 
G esich t ih r G ew and hochheben  und  e m e u t sta rrte  er geradeaus, nur um  
aufzuw achen und  zu horen , w ie de r W in d  d en  Schnee gegen das Z elt legte. H eu te  
m orgen safi er in dem  Z elt und  h a t über d iesen  T raum  nachgedacht, den  anderen  
kaum  zuhorend, die m al ffohhcher m al trü b er Stim m ung w aren. Sie h a tten  die 
grofite P fe rdeherde  gestoh len , die sie je gesehen o d e r von der sie je g eho rt h a tten , 
aber Y ellow  K idney und  F ast H o rse  w aren no ch  n ich t w iederaufgetaucht. Eagle 
R ibs h a tte  sie eingeholt, als sie gerade den  E lk R iver du reh k reu z ten , aber er ha tte  
keine N eu igkeit über die anderen  beiden . E r h a tte  sie zu le tz t be im  H ine ingehen  in 
das m hige Lager gesehen, h a tte  sich dann  schnell sein P ferd  geho lt und  w ar schnell 
versehw unden. So b lick te  W h ite  M an ’s D og  a u f  das P ferd  m it den  grofien F lecken  
au f dem  R um pf, w elches Eagle R ibs gefangen ha tte . Es graste  ein w enig abseits der 
anderen , aber ebenso  zufrieden. N o c h  nie h a tte  W h ite  M an ’s D og  solch ein  edles 
P ferd  gesehen. T ro tz  seines T raum es, tro tz  d e r A bw esenheit von Yellow K idney 
und  F ast H orse , spürte  e r ein  freudiges P rickeln  bei dem  G edanken , wie Yellow  
K idney  die P ferde aufreilen w ürde, w enn  er zurückkom m t.
Im  In n e re n  des Z eltes g rillten  die jungen M an n er S tücke ech ten  F leisches von 
einem  jungen Schwarz horn , den  W h ite  M an ’s D og  erlegt ha tte . Es w ar das erste 
rich tige  F leisch, das sie se it dem  Beginn ih rer R eise vor ü b e r zwanzig Schlafen 
gegessen h a tten . Sie begannen  bere its , k leine S tücke von den  grofien B rocken 
abzuschneiden .
Eagle R ibs leh n te  sich gegen eine R ü ck en stü tze , die er aus S tocken u nd  
K iefem zw eigen  gebau t ha tte . E in er d e r jungen M an n er re ich te  ihm  etw as Fleisch.
Es w ar heifi und  safrig, u nd  d e r G em ch  ste igerte  seine Efilust. A ber als er das 
F leisch  kau te , m erk te  er, w ie sich sein H als zuschnürte . D e r  leere P la tz  in seinem  
M agen schien  bere its e inen  Klofi zu be inhalten . E r legte das restliche Fleisch au f 
e inen  B ogen n eb en  sich  u nd  stand  auf. Es w ar an d e r Z eit, dafi e r ihnen  sagte, was 
ihm  Sorgen m achte.
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“Haiya! Junge  M anner, h o rt m ir zu. W ir  w arten  h ier an diesem  O rt n un  schon 
seit e iner N a c h t und  einem  T ag  a u f Y ellow  K idney  und  F ast H orse. D e r Schnee 
un d  der W in d , den  K altm acher sender, is t zugleich u n se t F reund  und u n se t Feind. 
W ir  sind sicher en tkom m en , der Schnee verdeck t unsere Spuren, die K alte  lafit die 
C row s in ih rem  Lager b leiben. D afiir m üssen w ir K altm acher danken. A ber es 
b es teh t die M oglichkeit, dafi e r Y ellow  K idney  und  Fast H orse  von uns en tfe rn t 
halt. D as W e tte r  m ein t es im  m om en t gu t m it uns, aber ih r h ab t gesehen, wie der 
W in d  le tz te  N a c h t geheu lt und  den  Schnee aufgetü rm t hat. Ich  denke, dafi w ir 
heu te  n a ch t noch  e inen  w eite ren  S turm  ertragen  m üssen. D e r  W in d  n im m t bereits 
zu. Ic h  w erde euch  folgendes sagen: Es is t m oglich, dafi Y ellow  K idney und  Fast 
H orse , genau wie wir, U n te rsch lu p f gefunden haben  un d  w arten , bis de r S turm  
vorrüber is t.”
D ie M anner h a tten  aufgehort zu kauen. Sie h a tten  ihre R ücken dem  Feuer 
zugew andt, um  Eagle R ibs zuzuhoren.
“Ic h  habe e inen  sch lech ten  T raum  g ehab t und  er m ach t m ir Sorgen. E r kam  
und  ging so schnell, dafi ich  w enig Sinn daraus m achen konn te . In  m einem  T raum  
sah ich  ein  k leines weifies P fe rd  im  Schnee um herirren . Seine H ufe  w aren 
gespalten  und  es h a tte  überaU w unde Stellen. Es h a tte  Zaum zeug um , und  die Zügel 
schleiften  h in te r  ihm  her. A ber es w aren  die Augen. Ic h  sah ihm  in die A ugen und 
sie w aren  weifi und  blind. W ie  ich  naher herankam , sah ich  au f seinem  R ücken  
b lu tige F inger spur en .”
R a ttle r  h ielt seinen A tem  an. Sein G rofivater h a tte  ihm  von so e inem  P ferd  
erzahlt.
“Ja , es w ar ein P ferd  des T odes, aber das ist n o ch  n ic h t allés. H in te r  ihm  sah 
ich  im  H im m el ein G esich t, das ich  n ic h t rich tig  e rkennen  k o n n te , da sich das 
G esich t abw andte. In  dem  M o m e n t sah ich  dann  das H a a r und  die be iden  
E u le n fed e rn .”
“YeUow Kidney!” r ie f  R a ttle r. “E r is t von den  Crow s um gebrach t worden! O h, 
m ein  O nkel! E ben  je tz t w an d ert sein S cha tten  u m h er und  b itte t  um  G nade in 
jenem  frem den  Land. W ir  m üssen diese m o rd en d en  Crow s um bringen!”
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D ie  jüngeren M an n er v e rdeck ten  ihre G esich te r und  fingen an zu w einen, 
eingehüUt in  ih ren  U m hangen  h in  und  her schauckelnd.
“W^eshalb w ein t ih r Fast-F rauen  denn? Falls Yellow  K indey  to t  ist, ist er m it 
R uhm  b ed eck t zu den  Sandbergen gegangen, denn  er ha t die Crows leiden lassen. 
W e n n  es sein sollte, dann  w ird  sein S chatten  d o rt au f die L angverstorbenen treffen , 
und  sie w erden  ihn als jenen  tap feren  M ann  begrüfien, d e r er w ar.”
“D an n  lafi uns zuriick gehen und  die Crow s qualen ,” sagte T alks D ifferen t. E r 
w ar R a ttle rs  a lterer Bruder. “W^ir w erden  sie bezahlen lassen.”
“D e r A ugenbhck dafur w ird  schon k o m m en .”
“W as ist m it F ast H orse?” M edicine Stab h a tte  noch  ein Stuck Fleisch auf 
se iner M essersp itze  stecken .
“Ich  weifi n ich t. V ieU eicht habe ich  m einen T raum  n ich t rich tig  gedeu tet. 
VieUeicht w ird  uns YeUow K idney h ier doch  noch  an treffen . U nd  Fast H o rse .” 
Irgendetw as in der A rt und W eise  wie Eagle R ibs F ast H orses N am en  
aussprach, geringschatzend  o d e r verach tend , e rsch reck te  M edicine Stab und  die 
anderen . Eagle R ibs h a tte  no ch  nie zuvor in d iesem  T on  gesprochen.
“T alks D ifferen t, geh  und  los’ W h ite  M an ’s D og  ab. Ic h  mufi m it ihm  
sp rech en . ”
Als das F euer in jener N a c h t n iederb rann te , h o rte  W h ite  M an ’s D og dem  H eulen  
eines C oyoten  zu. E r k o n n te  es kaum  vem ehm en , und  er dach te , dafi e r sich au f der 
Sue he nach  etw as Efibarem  in der N ahe  des Z eltes aufgehalten  habe. E r schrie 
noch  einm al und  der W in d  trug  seine S tim m e fort. W h ite  M an ’s D og m ach te  es 
sich in seinem  U m hang bequem  u n d  lausch te, k o n n te  das k leine G rofim aul aber 
n ich t m eh r horen , n u r den  W in d , de r du rch  das Z elt w ehte. E r schlofi d ie A ugen 
und  versuch te  zu schlafen, aber irgendetw as an der S tim m e beunruhig te  ihn. E r safi 
au f und  zog den  U m hang ü b er seine Schultem . D an n  k ro ch  er zum  Eingang. Als er 
die Zweige beseite  schob, sah er zuerst e inen  k n ieh o h en  H au fen  aus verw ehtem  
Schnee. E r w a rte te  bis seine A ugen in der D u n k e lh e it sehen k o n n ten  und  e rbhck te  
dan n  das P fe rd  und  die in  e inen  w eifien U m hang  gehuUte G estalt.
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“W e r  b ist du? Sprich!’' schrie er. U nd  e r h o rte  die dünne, w ortlose Stim m e. 
D e r U m hang bew egte sich und  g h tt  von dem  gebeugten  K o p f  de r G estalt, und 
W h ite  M an ’s D og  k o n n te  in dem  vom  Schnee re flek tie rten  L ich t, den  K no ten , das 
F edergeb inde und  die A d lerfedem  sehen. “Es ist F ast H orse!” r ie f  er und  eilte, um  
der G esta lt von dem  dunk len  P ferd  zu heifen.
Bald h a tten  sie ein  F euer en tfach t und  F ast H orse  m it ih ren  U m hangen 
bedeck t. Sie rieben  seine H ân d e  und  Fusse und  fu tte r te n  ihn m it etwas gegrilltem  
F leisch  u nd  heifier B rühe, die sie aus geschm olzenem  Schnee in einem  B lasenbeutel 
g ekoch t h a tten .
Sobald sich F ast H orse  genügend e rh o lt ha tte , dafi e r aufsitzen  konn te , fragte 
ihn W h ite  M an ’s D og, ob  e r Y  ellow  K idney gesehen habe.
F ast H o rse  an tw o rte te  n ic h t gleich. E r b e trach te te  seine Finger, als h ielten  sie 
die W^orte, d ie diese M anner horen  w ollten.
“W^o ist Y ellow  K idney?” D e r scharfe T o n  seiner Stim m e liefi die anderen  zu 
Eagle R ibs h inüber gucken. E r w ar im  H in te rg ru n d  geblieben, tra t  aber nun  nach  
vom e.
Fast H orse  sah ihn  n ic h t an. “Als ich  ihn  das le tz te  M ai sah, lie f Yellow  K idney 
m itten  d u rch  das C row  Lager und  begu tach te te  die Büffelfànger. E r ging so kühn  
um her, als ob  sie ihn  n ic h t sehen k o n n ten . Ic h  selbst sah  ihn verschw inden. Ich  
h a tte  b e re its  das P fe rd  da draufien lo sgeschn itten  und  dach te , ich  k o nn te  euch  
einholen , aber es ist beim  D urehw aten  des E lk  Rivers ausgerutscht und  ich  habe 
m eine W affen  und  m einen  B eutel m it T rockenfle isch  verloren. Ich  k o n n te  m einen 
U m hang  herausfischen, aber w ie ih r seht, ist e r vom  Eis voUig weifi gew orden. Ich  
b in  d ie  ganze N a c h t u nd  den  halben  nachsten  T ag  über w eitergezogen, bis ich  
e inen  Bau von k leinen  G rofim aulern  am  R ande  des W eges en td eck t habe. Ich  
dach te , ich  w ürde m ich  etw as aufw arm en, also k roch  ich  hinein, um  auf YeUow 
K idney  und  a u f d ich. Eagle R ibs, zu w arten , denn  ich  dach te, du  seist h in te r m ir.”
F ast H o rse  schlofi d ie  Augen. D ie  jungen M an n er sahen zu Eagle R ibs hin, 
aber sein G esich t h a tte  jegUchen A usdruck  verloren. Es zeigte w eder "Warme, no ch  
Àrger.
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F ast H o rse  rieb  sich die Augen. Als er sie offnete , s trah lten  sie eine E nergie 
aus, die seine K raftlosigkeit verleugnete. “In  jenem  A ugenblick w ar es, dafi sich 
K altm acher in dem  Bau zu m ir geseUte. E r sagt, ‘D u N arr, du  hast vor, den  Schwur, 
den  du  K altm acher ge le iste t hast, zu vergessen. D afiir w erde ich  n ich t nur die 
Crows, sondem  auch d ich  bestrafen .’ Ic h  flehte ihn an, M itle id  m it m ir zu haben, da 
ich  schon halb erfroren  war. Ich  erzahlte  ihm, dafi w ir versucht ha tten , die heilige 
E isquelle zu finden, aber er sagte, w ir h a tten  n ich t w eite r gehen dürfen, dafi w ir ihn 
bele id ig t h a tten , indem  w ir unsere Reise fortgese tz t haben, ohne den Eels von 
seiner liebsten  T rinkoffnung  zu en tfernen . O h, er w ar zomig! E r nahm  m eine 
H ân d e  in seine Finger, die aus E iszapfen geform t w aren, und  w ir fiogen viele Schlafe 
lang nach  N orden ; w ir fiogen über den  Z elten  der Lone E ater hinweg, über die 
M edizin lin ie  und  den  R ücken  der W elt, bis w ir in seinem  Zuhause, dem  Land des 
ewigen W in te rs  ankam en. E r fiihrte m ich  in sein E ishaus hinein  und sagte, 'H ie r 
siehst du  m eine T o c h te r  vor m ir.’
“Z uerst w ar ich  von dem  ganzen Eis geb lendet, und ich k o nn te  m eine A ugen 
n ic h t aufm achen. A b er bald  k o n n te  ich  ein w enig sehen und  schaute a u f seine 
T o c h te r  und  sie w aren blau, so blau w ie der Stein, den  die M any Bracelets verehren. 
Sie w aren  m it weifien W aldhuhn federhau ten  bek le ide t und  sie z itte r te n  und ihre 
A ugen’’— F ast H o rse  schauderte  heftig—’’sie h a tten  keine Augen, nur L ocher wie 
k leine E ishohlen , w o ihre A ugen h a tten  sein sollen. ‘J e tz t  siehst du  m eine T o ch te r  
und  w ie sie leiden, weil du und  deine L eute ihre Schwüre K altm acher gegenüber 
n ic h t e inha lten . Ic h  k o n n te  seine bem itle idensw erten  T o c h te r  n ich t langer 
angucken. Ic h  fiel au f d ie K nie und  fing an zu w einen, denn  ich  war m ir sicher, er 
h a tte  m ich  fur im m er in dieses L and gebracht. D ann  sagte er, ‘Ic h  w erde d ir noch  
eine einzige G elegenheit geben. Ic h  w erde d ich  zurück zu deinen  F reunden  gehen 
lassen, ab er du  m ufit m ir folgendes versprechen; W e n n  der H ilfi-uns-beim -E ssen  
M o n d  ho ch  am  H im m el steh t, m ufit du  m einen T o c h te m  n ich t nur zwei 
erstk lassige U m hange bringen, sondem  auch ro te  K ohlen  fur ihre Augen. W ie  du 
sehen k an n st, sind sie b lind  und  sie flehen m ich  an, ihnen  Augen zu geben, aber 
ich  habe  h ie r kein  F eu e r.’ Ic h  gelobte, ihm  diese D inge zu bringen, und  ich  sage es
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euch  h ierm it, so dafi ih r as bezeugen k o n n t.”
“E r h a t n ich ts von Y ellow  K idney  gesagt?”
F ast H o rse  schaute W h ite  M an ’s D og  scharf an. “E r h a t n ich ts gesagt.”
A ch t Schlafe spa ter stiegen die M anner n ich t w eit vom  Lager der Lone E ater 
e n tfe m t in  e iner N iederung  am  T w o M edicine R iver ab. Sie trugen  ihre Farben  auf. 
ihre K riegsm edizin; dann  bem alten  sie jene P ferde, die sie zum  R e iten  ausgewahlt 
h a tten . W h ite  M an ’s D og  zeichnete  gelb gezackte S treifen  au f d ie grauen 
V orderbeine  seines P ferdes und  gelbe K reise a u f  be ide F lanken. E r h a tte  über 
diese Z eichen  nachgedacht; sie w ürden  von nun  an T e il se iner M edizin  sein.
Eagle R ibs h a tte  die P ferde  fruher an diesem  T ag  eingeteilt. Yellow  K idney, 
oder seine W itw e, bekam e die m eisten , Eagle R ibs e in  paar w eniger. W h ite  M an ’s 
D og  und  F ast H o rse  bekam en  je zwanzig; de r R est w ürde gleichm afiig u n te r  den 
jüngeren M an n em  aufgeteilt.
WTiite M an ’s D og  h a tte  e inen  weifien S trich  a u f  die linke Schulter seiner 
P ferde  gem alt. W ie  e r sie sich je tz t m it den  anderen  P ferden  verm isehen sah, h a tte  
er das G efuhl, dafi sich sein G lück voU kom m en gew endet hat. M ik-apis G eb ete  fur 
ihn in  de r Schw itzhü tte  w aren  b ean tw o rte t w orden. D ie  gelb gem alten  Z eichen  
w aren  k raftig  und  e r w ar in seinen A nstrengungen stark  genug gewesen. E r h a tte  
keinen  Büffelfànger genom m en, aber er w ar zufrieden. E r w ürde M ik-api fu n f seiner 
P fe rd e  geben.
A u f ein Z eichen  von Eagle R ibs begannen die M anner, die H erd e  anzu treiben .
“O h , du  b is t e in  T u-n ichts-gut! D u  m achst d ich  m it d iesem  P ack  aus dem  Staub, du 
sch leichst d ich  in der N a c h t davon, du sagst d e in er eigenen M u tte r  n ich ts, du lafit 
sie vor lau ter Sorgen um kom m en—” D ouble  S trike W o m an  k o n n te  n ich t fortfahren. 
Sie h a tte  ih ren  Sohn so lange gescholten , dafi ih r keine  W o rte  m eh r einfielen. “O h!” 
sagte sie, u n d  se tz te  sich  gerauschvoU a u f eine zusam m engelegte Felldecke.
W h ite  M an ’s D o g  n u tz te  d ie G elegenheit, seinen K o p f  sow eit zu heben, dafi er 
seinen  V a te r  angucken  k o n n te . R id es-a t-th e -d o o r h a tte  se it de r R ü ck k eh r seines
Sohnes w enig gesagt. E r beugte sich vor im d schob e inen  S tock  ins Feuer. O hne 
aufzublicken sagte er, “E rzah l m ir von Y ellow  K idney.”
U nd  so erzah lte  ihm  W h ite  M an’s D og, was er über YeUow K idney wufite, dafi 
er in das H aup tlager gegangen und se ither n ic h t m ehr gesehen w orden  war.
“W a r er ein  g u ter A nhihrer?”
W h ite  M an 's D og  erzah lte  ihm  von dem  Zug nach Süden, den 
N achtw anderungen , den  Z eichen  und  schUefilich von dem  ÜberfaU. E r erzahlte  
seinem  V ater, wie ihn YeUow K idney in das P fe rdenehm en  eingewiesen hat.
“D u  hatte St Erfolg. E r mufi dich gut eingewiesen haben.”
“AUes ist so verlaufen, wie er es v o rh a tte .”
“U n d  du  hast das P fe rd en eh m en  g e le ite t.”
“Ic h  w ar d e r A lteste . Ic h  woUte ins Lager gehen, m ir einen Büffelfànger holen, 
aber YeUow K idney woUte, dafi ich  das P ferdenehm en  le ite .”
R ides-a t-the -doo r leh n te  sich zurück  und  sah seinen Sohn an. “Sag m ir, ist 
Y eUow K idney  to t?”
WTiite M a n ’s D og  w ar über d ie U n m itte lb a rk e it der Frage überrascht. E r 
runzelte  d ie  S tim . “Eagle R ibs h a t ihn  in  seinen T raum en  gesehen. E r w ar au f dem  
W eg  in d ie  Sandberge, um  sich unseren  L angverstorbenen anzuschliefien. Ich  steUe 
d iesen  T rau m  n ich t in  F rage.”
D ouble  S trike W o m an  beugte sich nach  vorne, um  einen W asserkessel nàher 
an d ie  F lam m en zu schieben. “O h , seine arm e F rau ,” sagte sie. Ih re  A ugen fuhlten  
sich m it T rànen . “A rm e, arm e H eavy Shield W o m a n .”
W h ite  M an ’s D og  spürte  das G ew ich t jenes fu rch tbaren  A ugenblicks bei der 
Begrüfiung. In m itte n  des D urcheinanders, d e r U m arm ungen und  des Schim pfens, 
h a tte  er gesehen, w ie Eagle R ibs zum  Z elt von  H eavy Shield W o m an  ging, die 
erwartungsvoU m it ih ren  zwei Sohnen u n d  ih rer T o ch te r  vor dem  Eingang stand. Sie 
w ar YeUow K idneys einzige Frau. W àh re n d  Eagle R ibs sprach, fing sie an  zu klagen 
und  zu jam m em , dann  fiel sie zu B oden und Uefi sich  selbst von ihren  Sohnen n ich t 
aufhelfen. E r h a tte  seine M u tte r  und  d rei andere  F rauen h inübereilen  sehen und sie 
h a tte n  es endU ch geschafft, sie in das Z e lt zu tragen. JegU ches G efuhl des Sieges,
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das e r w om oglich gehab t h a tte , verliefi ihn  in jenem  A ugenblick.
E r sah seinen V a te r an. “Ic h  stelle Eagle R ibs T raum  n ic h t in Frage— aber ich 
glaube auch  n ich t, dafi Y ellow  K idney to t  is t.”
D ieses M ai w ar R ides-a t-the-doo r derjenige, d e r e rs taun t war. E r lachelte.
“Ic h  glaube, du  hast R ech t, m ein  Sohn. O bw ohl YeUow K idney  jünger ist, haben er 
und  ich  viel zusam m en gem acht. E r ist schlau, und seine M edizin  ha t viel K raft. Ich  
denke, dafi e r eines Tages zu rückkehren  w ird .” R ides-a t-the -doo r nahm  einen 
S tock aus dem  F euer und  h ie lt ihn vor sich  hin. E r überlegte, w elche Sorte M ann 
zurückkehren  w ürde.
W h ite  M an ’s D og  erinnerte  sich an den jungen Crow, den er um gebrach t h a tte  
und fragte sich, ob dies d e r Z e itp u n k t w are es seinem  V ate r zu sagen. A ber er 
dach te  n ic h t w irk lich  an seinen V ater. E r b e tra ch te te  seine H ânde  und  h o rte  dem  
Schluchzen seiner M u tte r  zu und  en tsch ied , dafi es d e r falsche M o m en t war.
U m  die R ückkeh r seines Sohnes zu feiem , gab es in jener N a c h t in R ides-at- 
the-doors Z e lt ein Festessen . D ie  L eute  sangen und  erzah lten  G esch ich ten—einige 
zogen W h ite  M a n ’s D og  sogar auf—aber die Stim m ung w ar aUes andere als feierlich. 
S triped  Face und  K iU s-close-to-the-lake, R ides-at-the-doors jüngere Frauen, trugen 
Speerrippen, Buckelfleisch u nd  R ü ck en fe tt auf. D ouble  Strike W om an , die 
norm alerw eise solch ein  M ahl beaufsich tig te, safi neben  ih rem  Sohn und  d rück te  
ihn in regelm afiigen A bstanden  an sich. W h ite  M an ’s D og, sein G esich t e rro te t, 
nahm  d ie  U m arm ungen  und  das spo ttische  L oben an. E r schaute m ehrere M ale zu 
K ills-close-to-the-lake h inüber, aber sie verm ied  seinen Blick, servierte sta ttdessen  
das E ssen m it genauester E n tsch lossenheit. A ls sie das Z e lt spa ter w ahrend eines 
L obliedes verliefi, um  einen  K essel W asser zu  holen, w urde es W h ite  M an ’s D og 
schw er um s H erz . Es überkam  ihn  das Schuldgefuhl, das sein V erlangen begleite te , 
die Frau seines V aters berüh ren  zu wollen. D ouble  S trike W o m an  k n iff ihn  in den  
N ack en  u nd  er zuck te  zusam m en u nd  sie hau te  ihm  au f den  K opf. D ie  L eute um  sie 
herum  lach ten , und  W h ite  M an ’s D og  m ufite auch lachen. W ah ren d  er die 
U m arm ung  seiner M u tte r  erw iderte , stieg  in ihm  die Erregung, bald  sein eigenes 
Z e lt und  seine eigene F rau  haben  zu konnen , jetzt, w o er etw as H ab  u nd  G u t besafi.
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E r w ürde  sein eigener M ann  sein.
D re i T age nachdem  die P fe rdenehm er zuriickgekehrt w aren, t ra t  H eavy Shield 
W^oman aus ihrem  Z elt, ih r H a a r w üst abgeschnitten . Sie h a tte  sich  ihre A rm e und 
B eine aufgeschlitzt und  ih r G esich t m it weifier A sche bem alt. A ber sie h ie lt sich 
aufrech t, als sie den  M essingkessel zum  Flufi trug. D ie  w enigen Leute, d ie  ihr au f 
dem  W eg  begegneten, tra te n  zur Seite, um  sie vorbeigehen zu lassen. Sie sprachen 
sie n ich t an, schauten  ih r jedoch  erwartungsvoU ins G esich t. Sie ging an ihnen  
vorbei, als seien sie n ic h t d o rt gewesen, aber sie nahm en  daran  keinen  Anstofi. Sie 
h a tten  haufig genug trauernde  F rauen  gesehen- es gab viele M anner, d ie w eder von 
der Jagd, vom  P ferdenehm en , no ch  vom  K riegspfad zurückkehrten . Selbst im  Lager 
gab es im m er die G efahr, vom  F eind  überrasch t zu w erden. D eshalb  liefien die 
L eute  sie in R uhe. Sie w ufiten, dafi sie aUeine en tsche iden  w ürde, w ann sie ihre 
T rau e r beenden , w ieder an  langen zu sprechen, und  warm sie die L eute w ieder an 
ih rem  L eben  teilhaben  lassen w ürde.
In  jener N a c h t k o ch te  H eavy Shield W^oman eine Suppe aus ge trockneten  
Ju n ib ee ren  und F leischstücken. Sie b en u tz te  etw as von dem  weifien Pulver der 
N apikw ans, um  sie anzudicken. R ed  P a in t, ih re  sechzehn W in te r  alte T o ch te r, fand 
dies zugleich erm utigend  u nd  verw irrend. Ih re  M u tte r  h a tte  seit drei T agen n ich ts 
gegessen. Sie h a tte  sàm tliches Essen, das die anderen  F rauen  zu ihrem  Z elt 
geb rach t h a tten , n ich t beach te t. J e tz t  w ürde sie etw as von d ieser Suppe essen. R ed  
P a in t w underte  sich ü b e r den  Z e itp u n k t, den  ihre M u tte r  gew âhlt h a tte , um  die 
Suppe zu kochen . Es w ar e in  M ahl für besondere  G elegenheite n , eines, das YeUow 
K idney  ü b e r aUes geUebt h a tte . A b er e r w ar n ic h t hier, um  es zu essen.
H eavy Shield W o m an  trug  fü n f Schüsseln Jun ibeerensuppe  auf, eine für ihre 
T o ch te r , jeweils eine für ihre zwei Sôhne u nd  eine für sich selbst. Sie steUte die 
andere  Schüssel n eb en  sich  w o ih r M ann  sonst im m er safi. D an n  afi sie und  die 
K in d e r afien, w àhrend  R ed  P a in t d ie ganze Z e it das gespenstische G esich t ih rer 
M u tte r  b e tra ch te te . D ie  Suppe w ar süfi u nd  schw er und  die Jungs afien jeder drei 
Schüsseln. G ood  Y oung M an  w ar zwôlf. O ne  Spot zehn  Ja h re  alt. Sie h a tten  den
68
V erlust ihres V aters be trauert, m anchm al lau tstark , m anchm al schweigend, aber nun 
fingen sie an, w ieder an  ih r L eben  zu denken . O ne Spot schlürfîre seine Suppe 
h in u n te r u nd  rülpste. H eavy Shield ^^o m an  r ie f  ihn zu sich, und er lief um s Feuer 
herum  u nd  se tz te  sich neben  sie. Sein K nie  b e rü h rte  eine der geschw ollenen 
S chn ittw unden  an d e r u n te ren  H a lfte  ihres Beines u nd  sie zuckte  zusam m en. A ber 
sie zog ihn  nahe an sich heran  und  sagte, “Siehst du die Schüssel m it der Suppe 
dort?” Alle K inder sahen d o it  hin. “Sie ist fur de inen  V a te r.” O ne Spot sah hoch  in 
ihre A ugen, aber sie zog ihn n ah  an ih ren  Busen. D an n  te ilte  sie ihnen  m it, daf3 ih r 
V a te r no ch  am  L eben sei; e r sei ih r m it a lten  H au ten  und  L um pen bedeck t in 
e inem  T raum  erschienen. E r erzahlte  ihr, dafi er n och  im  Land der Crows 
um herw andere, dafi e r noch  n ich t zurückkehren  konne, dafi er e rs t zurückkehren  
konne, w enn sich H eavy Shield W om an  bere it erklare, etw as zu tun, was nur die 
T ugendhafteste  de r F rauen  voUbringen konn te . E r sagte, e r w ürde zeitig 
zurückkom m en, um  zu sehen, wde sie d ie Sache m acht, aber er konne n o ch  n ich t 
sagen w ann. Jedenfa lls m usse sie jeden A bend  sein Essen fur ihn  anrich ten , so dafi 
e r bei K râften  bleibe.
“W as sollst du den n  m achen. M u tte r?” sagte G ood  Y oung M an.
“D as kann  ich  d ir n ich t sagen, aber du w irst es früh  genug erfahren. Es hangt 
an all den anderen , m ir zu erlauben, diese Sache zu auszufuhren. Sie m üssen 
en tsche iden , ob  ich  dazu  fahig b in .”
O ne Spot w arf sich  um  ih ren  H als. Sie m erk te , w ie sein k leiner K orper z itte rte , 
als e r ih r ins O h r w ein te . “Bring ihn zurück. M u tte r, bring  unseren  V ater zurück,” 
w ein te  er. “Ih m  ist k a lt u nd  e r is t alleine da draufien. E r mufi herkom m en und 
seine Suppe essen .”
R ed  P a in t und  G ood  Y ound  M an  w e in ten  auch. Sie w e in ten  aus F reude und  
sie w e in ten  um  ihre eigene E insam keit.
H eavy Shield W o m a n  w ein te  n ich t. Sie lachelte ihre K inder an und  dach te  an 
ih ren  M ann  und  w ie es allés gu t w erden  w ürde.
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U ngefahr zu der S tunde, in d e r sich Sonne zur w e itesten  E n tfem u n g  vom  P ikun iland  
hinbew egt, sprach H eavy Shield W o m an  m it T h ree  Bears, H aup tling  der Lone E ater. 
E r rauch te  und  ho rte  sich ihre B itte  an. E r w ar ein b re it gebauter M ann m it vielen 
K riegsehren , aber seine sechzig harten  Ja h re  h a tten  ihre Spuren hinterlassen. D ie 
G elenke an seinen F ingem  w aren  standig  geschw ollen u nd  ta ten  bei jeder 
Bewegung weh. Sein R ücken  w ar steif, und  haufig m ufite ihm  beim  A ufstehen  
geholfen w erden. A ber sein G esich t, m it den  tie fen  Falten  um  die Augen u nd  den 
M und , w ar ausdrucksstark , und seine A ugen leuch te ten . E r h o rte  zu, und  als sie 
zuende geredet ha tte , fragte e r sie a u f  s Scharlste, ob  sie sich  des E m stes und  der 
Schw ierigkeit ihres W tm sches bew ufit sei.
“Ic h  w ill m einen  M ann zurück haben. M eine K inder brauchen ihren V ater.
Ic h  habe bere its zwei M ai als Frau, d ie-zu-den-Z ungen-nach-vom e-kom m t 
m itgew irkt. M it der H ilfe  m einer Schw estem  und der A lteren  w erde ich m eine 
P flich ten  gerech t ausfuhren.
“D u  b ist eine tap  fere Frau, H eavy Shield W om an . Es w ird eine schwierige 
A ufgabe sein. D u  weifit, was die anderen  über d ich  sagen w erden, w enn du 
versagen solltest: dafi du  n ich t tugendhaft bist, dafi du  n ich t n u r Schande üb er dich, 
sondem  auch  über das A ndenken  von Y ellow  K idney  und  seiner Fam ilie geb rach t 
hast. A ber ich  sehe, dafi du  entsch lossen  bist, dies zu tun , und  ich  w erde m ich  fur 
d ich  e in se tzen .”
Selbstsicher h a tte  H eavy Shield W o m an  ih r A nliegen vorgetragen, do ch  als sie 
T h ree  Bears zusah, w ie er sie m it dem  R auch  des Süfigrases reinigte, ro llte  ih r ein 
Schauer d e r E rk en n tn is  über den  R ücken . J e tz t  w ar es heraus, und  sie fragte sich, 
ob  sie w irk lich  den  M u t dazu hatte .
In  jener N ach t, versam m elte  T h ree  Bears die a lteren  und  alten  K rieger der All 
F riends G esellschaft um  sich,—die Braves, die All C razy D ogs, die Raven C arriers, 
die D ogs und  Tails. E r h ie lt d ie  Pfeife  in  die vier H im m elsrich tungen  und  zu den  
A hnen  h in , zündete  sie an, u n d  re ich te  sie nach  rech ts  im  K reis hem m . Aus d ieser 
R ich tu n g  e rh ie lt e r sie auch w ieder zurück, da die Pfeife  n ich t ü b e r den Z elteingang 
hinw eg g e re ich t w erden  darf. E r s to p fte  sie w ieder und  re ich te  sie nach  links w eiter.
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D an n  verb rann te  de r aJte H aup tling  etw as Süfigras und  sah den  anderen  beim  
R auchen zu. E nd lich  sprach  er. “W ie  ih r alle wifit, trag t unsere H eavy Shield 
W o m an  erne schw ere L ast de r T rau e r m it sich herum . H ie r  im  Lager glauben viele, 
dafi Yellow  K idney  to t  ist u nd  zu den  Sandbergen gegangen ist, um  sich unseren  
L angverstorbenen anzuschliefien. W e n n  dem  so ist, ist es gut. Yellow  K idney w are 
einen gu ten  T o d  g esto rb en .” D ie  Pfeife  w urde T h ree  Bears zuriickgereicht, und  er 
legte sie a u f  ein O tterfe ll. “A ndere  von uns d enken  jedoch, dafi e r noch  leb t, dab  es 
zu schw er ist fur die Crows, ihn um zubringen. E inige Z eichen  deu ten  darau f hin. 
W en n  e r noch  leb t, w andert e r da draufien u m her und  w ird  w ahrscheinlich  einen 
elenden T o d  sterben , falls w ir n ich ts  u n tem eh m en ."  T h ree  Bears ho rte  die M anner 
ihre Z ustim m ung m urm eln. “N un , unsere Schw ester, H eavy Shield W om an , bat 
m ich, euch  ein A nliegen vorzutragen. Sie w endet sich an eure G rofizügigkeit und  
W eish e it, ebenso eure T reue , ih rem  M ann  gegenüber, der, w ie ih r wifit, M itglied  
der All Crazy D ogs ist. Ih r  h a lte t einen P latz  fur ihn frei. D as ist g u t.” Einige 
M anner schauten  a u f d ie zusam m engefaltete  D ecke , die zw ischen Y oung Bear 
C h ie f und  D oub le  R u n n er lag.
“W ir  glauben, dafi e r zu riickkehrt,” sagte Y ound Bear Chief.
“U nd  das g laub t H eavy Shield W o m an  auch. Falls ih r M ann  sicher zu ihr 
zuriick k om m t, h a t sie darum  gebeten , be im  Sonnentanz im  nachsten  Som m er, 
M edizinfrau  sein zu k o n n e n .” T h ree  Bears h a tte  nach  d ieser O ffenbarung  einen 
A nstu rm  e rw arte t—die m eisten  S tam m e sahen es n ich t gem e, w enn eine Frau sich 
selber fur diese Rolle vorschlug; w enn  sie versagte, w urde es Schm ach über sie aUe 
bringen, und  sie w ürden  beim  Sonnenhaup tling  in U ngnade fallen—aber a u f das 
nachfolgende Schweigen w ar er n ich t vo rbere ite t. Selbst R ides-at-the-door, der 
M ann , von dem  T h ree  Bears am  m eisten  abhing, safi schw eigend da und  stop fte  
seine K urzpfeife.
D iese  Stille nerv te  T h ree  Bears. “Ic h  selber b in  daftir, d enn  ich weifi, dafi 
H eavy Shield W o m an  ein tugendhaftes L eben  gefiihrt hat. Ic h  bin  m it ihrem  
A jiliegen e in v e rs tan d en .”
“H a t  sie d enn  d ie  M itte l, um  solch eine Sache zu un ternehm en?” fragte e iner
der Raven Carriers.
“D ie  am  U berfall B eteilig ten  sind m it fiinfunddreizig C row pferden  fiiir Yellow 
K idney  znriickgekehrt. D ie  w ird  sie haben  und  natiirlich  den  R est seiner H e rd e .” 
“D as Biindel der M edizinfrau  w ird hoch  angesehen. D ie  U bergabe w ird  sie 
eine M enge ihres Besitzes kosten . A ufierdem  w ird  sie viele Schw arzhom ztm gen 
erw erben  m üssen. D a  sie n ic h t jagt, w ird  sie sie bezahlen  m üssen. N achdem  das 
hier vorbei ist, w ird sie eine arm e Frau sein .”
“W ir  reden, als sei es sicher, dafi Y ellow  K idney  zuriickkehren  wird. N u r eine 
Frau, deren  T raum e b ean tw o rte t w erden , kann  einen  Sonnentanz fordem . Falls 
Y ellow  K idney  to t  ist, ist dieses G erede  ohne B edeutung.”
“Es ist so, wie du  sagst. D ull K nife. W ir  reden  nur über V erm utungen , aber es 
w ürde diese Frau freuen und sie u n ters tü tzen , w enn sie wüfite, dafi w ir h in te r ihr 
stehen. W e n n  Y ellow  K idney  beim  M ond-des-E rsten -D onners n ich t 
zu rückgekehrt ist, dann  w issen wir, dafi e r in den  Sandbergen is t und n ich t 
w iederkom m en w ird. A ber w ir w issen auch, dafi e r starke K riegsm edizin besafi und 
sein Erfolg soUte n ich t bezw eifelt w erden. W en n  irgendjem and den Crows 
en tfliehen  kann, dann  ist es Y ellow  K idney .”
“W e n n  H eavy Shield W o m an  diesen  Schw ur le iste t, dann  stehe ich ih r zur 
S eite ,” sagte D ouble  R unner, Y ellow  K idneys bester Freund. “U nd  falls unser 
B ruder sicher zuriickkehrt, w erde ich  zwanzig Schw arzhom zungen dazugeben. D as 
sage ich  eu ch .”
N ache inander b o ten  die M anner ihre U n te rs tü tzu n g  und  H ilfe  an. A uch 
R ides-a t-the -doo r d e u te te  seine Z ustim m ung an, aber anders als T h ree  Bears und  
die anderen  es e rw arte ten  u nd  w ünsch ten , sagte er n ich ts. E r w ar ein  w eiser M ann 
und  seiner M einung  w urde s te ts  m it A ch tung  zugehort, aber er rauch te  n u r und 
d ach te  an  jenen M ann, de r Y ellow  K idney  gew esen war, und  an den M ann, der 
zu riickkehren  w ürde.
D ie  M an n er safien einige A ugenblicke schw eigend da und  w agten allés 
V orgefallene ab. D an n  stand  D ouble  R u n n er auf, erfriUt von  H offnung  und  Freude, 
un d  spiel te  e ine  Szene aus d e r V ergangenheit nach, als er und  Y ellow  K idney  die
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drei Liars gezwungen h a tten , ihre ganzen K orp er m it Schw arzhom m ist zu 
beschm ieren , bevor sie sie gehen liefien. D ie  M an n er rau ch ten  und  lach ten , und  
dann  b rach ten  ihnen  ihre F rauen  etw as zu es sen.
W h ite  M an ’s D og  h a tte  sich an den  tagHchen A blauf im  W in terlager gew ohnt, 
sehnte  sich aber an m anchen  T agen  danach, d ie A ufregtm g beim  B etre ten  von 
feindlichem  G eb ie t e m e u t zu  erleben, M anchm al d ach te  er sogar daran, nach  
Yellow  K idney  zu sue hen. Irgendw ie fuhlte  e r sich, zum indest halbwegs, 
ve ran tw ortlich  fur das V erschw inden  des P ferdenehm ers. "Wenn er schlief, zwang 
er sich, von Y ellow  K idney  zu traum en. E inm al traum te  er von R ed  O ld  M an ’s B u tte  
un d  der dortigen  K riegshütte , aber Y ellow  K idney  tauch te  n ich t auf. D as Land 
zw ischen dem  T w o M edicine  R iver und  dem  Crowlager am  Bighorn e rs treck te  sich 
so w eit w ie d e r H im m el, und  zu versuchen, e inen  M ann  ohne jeghche A nzeichen  zu 
linden, w are unm oglich. U nd  so w arte te  er a u f  ein Zeichen.
In  d e r Z w ischenzeit jagte er. D ie  m eisten  S chw arzhom herden  w aren nach  
Siiden gezogen, aber es b lieben  geniigend, um  die Jag er zu beschaftigen. Z u  d ieser 
Jah resze it w aren die Felle prachtvoll, u nd  die grofien K ühe b rach ten  besonders 
hohe P reise  ein. N u r sehr w enige de r M an n er besafien ein  M ehr-Schufi-G ew ehr, 
daher jagten sie n o ch  m it P fe il u n d  Bogen. Ih re  M usketen  w aren  unhandHch, 
m anchm al schossen sie daneben  u n d  im m er m ufiten  sie in  der V erfolgung 
innehalten , um  nachzuladen . J e d e r  d e r M an n er w ar en tsch lossen , so viele Felle wie 
m oglich anzusam m eln, um  sich  im  k o m m en d en  FrixhUng ein  M ehr-Schufi-G ew ehr 
kaufen  zu konnen . Es ging ein  G erü ch t um her, dafi d ie H an d le r W agenladtm gen 
von neuen  G ew ehren  bringen  w ürden.
M eistens jagte W h ite  M a n ’s D og  m it R id es-a t-th e -d o o r und  R unning  Fisher 
u nd  e in  paar von seines V aters F reunden . D a  es so w enige der M ehr-Schufi-
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G ew ehre gab, besafi selbst R id es-a t-th e -d o o r keines, aber die G ruppe von Jag em  
h a tte  re ich lich  G esch ick  entw ickelt, die Schw arzhom er zu iiberraschen, au f sie los 
und  u n te r  ihnen  zu re iten , und  ihre tod lichen  T reffe r abzufeuem . Sie h ielten  
D ouble  S trike W om an , S triped  Face und  K iU s-close-to-the-lake m it dem  G erben  
der Felle beschaftig t. Z uw eilen se tz te  sich W h ite  M an ’s D og  ab, um  nâher am 
R ü ck en -d e r-W elt zu jagen. Bei d iesen  G elegenheiten  verb rach te  er die m eiste  Z eit 
dam it, d ie Berge anzustarren . E r sehn te  sich danach, sie zu iiberqueren und  
herauszufinden, was ihn  d o rt e rw arten  w ürde, aber d ie hohen, zackigen G ipfel und 
der tiefe  Schnee sch ü ch te rten  ihn  ein. In  jenem  L and gab es keine Schw arzhom er, 
aber es gab viele G ro fihom er und  Langbeiner. E inm al t ra f  er au f zwei Langbeiner, 
die ihre G ew eihe in  e inem  K a m p f ineinander verhak t h a tte n  u nd  am V erhungem  
w aren. Beide T ie re  k n ie ten  m it ihren  Z ungen aus ih ren  M aulern  hàngend. O bw ohl 
es grofie T ie re  w aren, rag ten  die K nochen  aus ih ren  H in te rte ilen  und  R ippen  
hervor. W h ite  M an ’s D og  verspürte  grofies M itle id  fur d ie  e inst stolzen Bullen. E r 
stieg von seinem  P fe rd  h e ru n te r und  ging zu ihnen  h inüber. Sie w aren zu schwach, 
um  ihre K opfe zu heben. E r trieb  e inen  Pfeil in das H erz  eines jeden Bullen, bald 
sanken ih re  K opfe, u n d  die  A ugen verloren  ih re  T iefe. E r d ach te  n ich t einm al 
daran, ihre E ckzahne herauszuziehen, die als V erzierungen fur K leider sehr hoch  
angesehen w aren. A ls e r au f sein graues P fe rd  stieg, d ach te  er an den  nachsten  
Som m er, w enn  die Bullen n u r n o ch  K nochen  w aren, ihre G ew eihe im m em och  
ineinander verhak t. E r r it  n ach  H ause, ohne an jenem  T ag  noch  etw as w eiteres zu 
to ten .
A ber er erlegte viele T ie re  a u f  seinen  A lleingangen und  hefi viele von ihnen  vor 
H eavy Shield W o m a n ’s Z e lt hegen. M anchm al legte e r e in  ganzes Schw arzhom  d o rt 
hin, denn  n u r die S chw arzhom er k o n n en  alle B edürfhisse e iner FamiHe abdecken. 
O bw ohl die F rauen K essel und  M esser aus Stahl besafien, zogen sie es vor, Loffel 
und  K ellen aus den  H o m e m  des Schw arzhom s zu fertigen. D as H aar des K opfes 
u nd  des B artes b en u tz te n  sie fiiir geflochtenes Z aum zeug u n d  w a ttie rte  Sattel. Sie 
b e n u tz te n  die H ufen , um  K lap p em  oder K leb sto ff  zu m achen, und  den Schweif, um  
Fliegen davon zu jagen. U n d  sie zogen d ie  b eh aa rten  H a u te  ab, um  Zeltbeztige und
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F u tte r, K leidiing und  die H a u t zum  E inw ickeln  der T o te n  zu m achen. O h n e  die 
Schw arzhom er, w aren die P ikunis so arm  dran, wie die k leinen  G rofim auler, die die 
ganzen N a ch te  lang heulten .
W egen  der herum lungernden  H unde , m ach te  W h ite  M a n ’s D og das Z elt 
du rch  R ufe a u f  sich aufm erksam , dann  d reh te  er sich um  und  r i t t  davon. E inm al 
kam  R ed  P a in t aus dem  Z elt, bevor er verschw inden konn te , u nd  er stam m elte  
irgendetw as von F leisch  u nd  gallopierte  au f seinem  P ferd  geradew egs aus dem  Lager 
hinaus. A ber er h a tte  sie angesehen und  h in te rh er kam  ihm  ih r Bild hauhg  in den 
Sinn. M anchm al, w enn  e r sich selbst in seinem  eigenen Z elt vorstellte , schw ebte 
ih r G esich t a u f de r anderen  Seite des Feuer. Sie w ar schon fast eine Frau und er 
w ufite n ich t, w ann das passiert war. Es schien nur e inen  M ond  her zu sein, dafi sie 
als schm achtiges K ind  ih rer M u tte r  geholfen h a tte , Feuerholz zu sam m eln oder nach  
R uben  zu graben; nun  erw eich ten  sich ihre A ugen und  ih r M und  in die e iner jungen 
Frau u nd  ih r K leid  schien sich bequem er um  ihre Schultern  und  H iiften  zu 
schm iegen. A ufier dem  einen  M ai, w o sie ihn  überrasch te , b eo b ach te te  W hite  
M an ’s D og  sie nu r aus der F em e. E r h a tte  sich narrisch  verhalten  und wufite, dafi sie 
ihn v ersp o tten  w ürde.
E ines Tages, als e r am  R ande des Lagers stand  und  den  K in d em  zuschaute, 
wie sie e inen  langen H ügel a u f  ih ren  S ch litten  aus Schw arzhom rippen 
h inunteiT utsch ten , h a tte  e r das unbehagliche G efiihl, selbst b eo b ach te t zu w erden. 
E inen  A ugenblick lang, d ach te  er, es sei R ed  P a in t, aber als e r den  H ügel 
h inaufschaute, sah er F ast H orse , seine A rm e verschrenk t, nahe des V orsprungs.
Seit sie von dem  U berfall zurückgekom m en w aren, h a tten  sie fast kaum  m ite inander 
gesprochen , se lten  den  anderen  aufgesucht. Bei den  w enigen G elegenheiten , an 
denen  sie aufeinander ge tro ffen  w aren, schien F ast H o rse  m ürrisch. E r h a tte  
aufgehort au f WTiite M an ’s D ogs K osten , W itze  zu erzahlen; er alberte  m it 
n iem anden  m eh r herum . E r p rah lte  w eder m it seinem  Büffelfânger, noch  
k o k e ttie r te  er m it den  M adels. E r ging n ich t m it den  anderen  zur Jag d  und  
k ü m m erte  sich  w enig um  seine P ferde, u nd  hefi sogar zu, dafi sie sich w eit vom  
Lager e n tfe m te n . M eistens b rach ten  d ie  T agesw achen sie zurück, aber als einm al
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sie ben von ihnen  versehw anden, steck te  F ast H o rse  das m it einem  A chselzucken 
weg. Bei gu ten  W ette r, ging er alleine jagen, kam  aber nu r selten  m it F leisch zurück. 
W e n n  die S türm e aus dem  N o rd en , aus K altm achers H aus, kam en, verzog er sich in 
das Z elt seines V aters und  schmoUte. Sein V ater, Boss R ibs, T râger der 
B iberm edizin, b a t W h ite  M an ’s D og  des O fteren , m it Fast H o rse  zu reden, um 
herauszufinden, was der Anlafi fur seine geheim nisvolle K ran k h e it sei. Boss R ibs 
w ar sich sicher, dafi ein boser G eist in den  K orper seines Sohnes gefahren war.
A ber F ast H orse  w ollte  w enig m it seinem  F reund  zu tu n  haben. E inm al h a tte  W hite  
M an ’s D o g  Boss R ibs beinahe von dem  T raum  erzahlt, den  dessen Sohn über 
K altm acher gehab t h a tte , aber von dem  T raum  eines anderen  zu erzahlen, konn te  
die eigene M edizin  sch lech t w erden  lassen und  deshalb  schwieg er. A ber es 
beunruhig te  ihn, dafi F ast H orse  seinen  Schwur, den  er K altm acher gab, no ch  n ich t 
eingelost ha tte . D e r H ilft-uns-beim -E ssen  M ond  w ar schon beinahe vorrüber, und 
Fast H o rse  h a tte  n o ch  n ich t d ie Schw arzhornfelle fîür K altm achers T o ch te r beschaft. 
D iesen  Schw ur zu b rechen , w are undenkbar; es k o nn te  das L eben aller P ikunis 
erschw eren. A ber W h ite  M a n ’s D og  h a tte  no ch  einen  anderen  G rund, w arum  er 
dieses V ersprechen  eingelost sehen w ollte. Als er eines N ach ts  im  B e tt lag und 
zuhorte , w ie der W^ind d en  Schnee gegen das Z elt trieb , kam  ihm  ein G edanke. 
V ielleicht w ar es K altm acher und  n ich t die Crows, die Y ellow  K idney gefangen 
h ielten . V ielleich t w arte te  e r au f die Erfullung des Schwurs, bevor er den K rieger frei 
liefi.
A m  nachsten  T ag  fing W h ite  M an ’s D og  F ast H o rse  ab, gerade als de r junge 
M ann  zur Jag d  ausreiten  w ollte.
“F ast H orse , ich  w ürde gem e red en .”
F ast H o rse  sah ihn  an. N eb el w ar im  V erlaufe de r N a c h t aufgekom m en und 
die L uft zw ischen ihnen  w ar grau. “Beeil dich. D u  siehst, dafi ich  zum  Jagen  los 
w ill.”
“In  jener N ach t, als du  uns am  W^oman D o n ’t W^alk eingeholt hast—erzahltest 
du uns von e inem  V ersprechen , das du  K altm acher gegenüber gele iste t h a st.’
F ast H o rse  schaute weg, zum  R ückgrat hinüber.
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“D u  hast zwei Felle versprochen. U nd  du  hast seinen zwei T ô c h te m  ro te  
K ohlen  fur ihre A ugen versprochen. D u  hast gesagt, dafi er d ir aufgrund dieses 
V ersprechens, de in  L eben  gelas sen h a t.”
“D u  h a ltst m ich  auf, nu r um  m ir zu sagen, was ich  schon weifi?”
“Ic h  b in  gekom m en, um  d ir  zu sagen, dafi du  deine V ersp rechen  einlôsen 
sollst. D e r H ilft-uns-beim -E ssen-M ond  vergeht, und  bald w ird es zu spât sein. 
W e n n  e in  V ersp rechen—”
F ast H o rse  lachte. “D u  den k st also, dafi ich  unfahig bin, m ein W o rt zu Hal ten 
D u  denkst, dafi F ast H o rse  zu einem  W eich ling , ohne E hre  gew orden is t.”
“N ein , nein! A ber ich  m och te  m it d ir jagen gehen. Ich  w ürde d ir gem e 
helfen, d ie FeUe zu kriegen .” W h ite  M an ’s D og  zogerte, aber er wufite, dafi er 
fo rtfah ren  m ufite. “ W eifit du, ich  bilde m ir ein, dafi K altm acher Yellow K idney 
festhalt u n d  ihn  n ich t gehen  lassen w ird, bis de r Schwur erfu llt ist. D ein  V ersagen 
halt Y ellow  K idney  von seinen L eu ten  fern .”
D e r A usdruck a u f  F ast H orses G esich t beangstig te  W h ite  M an ’s D og  nahezu. 
Es w ar ein  A usdruck des H asses, k a lt und  voUendet. E inen  M o m en t lang überlegte 
W h ite  M a n ’s D og, ob e r seine W o rt  zuriicknehm en soil te. A ber dann  sah er einen 
anderen  A usdruck  in d ie A ugen kom m en, eine M ischung aus F u rch t und 
H offnungslosigkeit, u n d  er wufite, dafi es gu t gewesen war, sich  seinem  Freund 
gegenüberzuste llen .
“Ic h  w erde die S chw arzhom er beschaffen. Ic h  brauche d ich  n ich t— sonst 
n o c h  jem anden. I c h  b in  ein  M an n  u nd  habe n ich ts  falsch gem ach t.” F ast H orse  
stiefi dem  Büffelfânger, den  er von  den  Crow s erw orben h a tte , in die R ippen  und  
fuh rte  d ie be iden  P ack p fe rd e  aus dem  Lager.
Als W h ite  M a n ’s D o g  ihn  davonreiten  sah, w ufite er, dafi F ast H orse  m it etwas 
beschaftig t w ar, dafi e r n ich t verstand. A ber es h a tte  m it etw as anderem  zu tun, als 
seinem  V ersp rechen  K altm acher gegenüber. Es h a tte  m it Y ellow  K idney  zu tun.
W h ite  M a n ’s D o g  h a tte  M ik-ap i fu n f se iner besten  P ferde  gegeben, als sie vom  
Ü berfall a u f die Crow s zuriickkam en. Z usam m en h a tten  sie geschw itzt und  gebetet.
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den  A hnen  oben  fur die R ückkehx des jungen M annes dank  end. W hite  M a n ’s 
D og bedank te  sich bei M ik-api und  gab ihm  ein  Zaum zeug aus Rosshaar, w elches er 
im  vergangenen W in te r  gefertig t ha tte . Als er das Z e lt des a lten  M annes verliefi, 
fuhlte er sich rein  und  stark.
A ber am  nachsten  T ag k eh rte  er m it etwas Frischfleisch zurück, das ihm  seine 
M u tte r  gegeben ha tte . D ie  beiden  M anner afien und  rede ten , und  dann ging 
W h ite  M an ’s Dog. A ber er kam  haufig zurück und  im m er m it L ebensm itteln , da er 
nie irgendw elche V orra te  in dem  Z elt des a lten  M annes-m it-v ielen-G esich tern  
gesehen h a tte . M ik-api leb te  alleine am  R ande des Lagers und em pfing w enig 
Besuch. D en  W^inter h indurch  fuhrte  er heilende Z erem onien  durch, aufw endige 
R ituale, um  die schlechten  G eister fo rtzu treiben , und  W hite  M an ’s D og w ar von 
dessen K ra ften  m ehr und  m ehr gefesselt. N ie  h a tte  er den  S tarken-Sangem -fur-die- 
K ranken  grofie A ufm erksam keit geschenkt. Ih re  M eth o d en  ersch ienen  ihm  wie 
Z auberei, und  er h a tte  A ngst davor, zu viel zu wissen. A ber m anchm al, w enn er und 
M ik-api m ite inander sprachen, m isch te  d ieser seine M edizin  oder ging du rch  seine 
kraftvoUen G egenstande, und  W h ite  M an ’s D og  sah n ichts, vor dem  er sich 
fu rch ten  m ufite.
E ines Tages b a t M ik-api W h ite  M a n ’s D og, die Schw itzhü tte  herzurich ten , 
und  das w ar d e r Begirm der L ehre des jimgen M annes. Als er den  R ahm en  aus 
W eidenzw eigen  ausbesserte  und  die angeschw arzten Felle zu rech trück te , d ach te  er, 
dafi er dies als G efallen fîür M ik-api ta t. E r m ach te  ein  grofies Feuer u nd  roUte die 
S teine u n te r  die heifien K ohlen. E r trug  e inen  K essel W asser in  die Schw itzhütte.
E r legte m eh r H olz  a u fs  Feuer. E r fuhlte sich stark  u nd  bedeu tend , und er w ar firoh, 
dem  a lten  M ann  zu helfen.
Als sich M ik-api m it seinem  P a tien t, e inem  grofien M ann  m ittle ren  A lters m it 
gelber H au t, in der S chw itzhütte  niedergelassen h a tten , trug  W h ite  M an ’s D og  die 
grofien S teine m it e inem  gabelartigen  S tock  in  die H ü tte . E r legte sie, e inen nach  
dem  anderen , in eine von S teinen  eingefasste V ertiefung  in der M itte . D an n  stand  
er draufien u n d  h o rte  das Z ischen  des zerspringenden  W assers, als de r M ann- m it- 
v ie len -G esich tem  es m it seinem  Schw arzhom schw eif au f d ie S teine sp ritz te .
M anchm al ging M ik-api alleine in d ie Schw itzhütte, um  sich zu reinigen, w enn 
er jem anden aufsuchen m ufite, d e r schw erkrank war. W hite  M an ’s D og h ie lt M ik- 
apis U m hang, w ahrend  er dem  alten  M ann  beim  Singen und  B eten  zuhorte. Es 
überrasch te  ihn im m er w ieder, M ik-api so dünn  und  blafi zu sehen. S tets e rinnerte  
er sich daran, beim  nachsten  M ai n o ch  m ehr F leisch m itb ringen  zu m üssen. E r 
h a tte  sich angew ohnt, M ik-api zum  K rankenzelt zu begleiten, die H eilu tensihen  
tragend. M ik-api w ürde dann  das Z e lt reinigen und  e in tre ten . W hite  M an ’s D og 
w ürde so lange er k o n n te  draufien w arten  u nd  dem  Singen, den  G ebeten , den  
Rasseln und  d e r F lo te  aus A d lerknochen  zuhoren. H aufig  dauerten  diese H eilungen  
den  ganzen Tag, m anchm al langer. Schliefilich ging W hite  M an ’s D og zum  Z elt 
seines V aters, um  etw as zu essen od er zu schlafen, aber er kam  zurück, um  zu sehen, 
ob M ik-api irgendetw as brauchte.
Spater, als er in M ik-apis Z e lt au f das F euer aufpasste, sah W hite  M an ’s D og 
dem  gebrechhchen , a lten  M arm  seinen  unregelm afiigen Schlaf schlafend zu und  
w underte  sich über dessen K râfte . A ber de r junge M ann dach te  n ich t im 
geringsten  daran, selber solche K râfte  zu besitzen . F r  w ar nur ffoh, helfen zu 
k o n n en .
F ines Tages, w ahrend  M ik-ap i versehiedene Farbstoffe  aussortierte, sagte er: 
’’J e tz t ,  w o w ir de in  G lück  gew endet haben  und  du d ich  als grofiartiger D ieb  der 
C row pferde bew iesen hast, ist es an de r Z eit, dafi du  an andere  D inge d en k st.” 
M ik-api zog ihn  o ft auf, u nd  deshalb  w arte te  W h ite  M an ’s D og  au f den  W itz . U nd  
es fiel ihm  auf, dafi d ie anderen  aufgehort h a tten , ihn  so gnadenlos zu hanseln. F r  
w ar n ich t m ehr das O p fe r de r W itze , zum indest n ich t m ehr als irgendein  anderen. 
N iem and  h a tte  ihn seit dem  Ü berfall a u f  die C row  H undeliebhaber genannt. Bis 
je tz t w ar ihm  das n ic h t aufgefallen, aber d ie L eute  schienen ihn zu achten. F r  kam  
sich m it de r F rk e n n tn is  beinahe lacherlich  vor, so als w are er erw achsen gew orden, 
ohne  zu m erken , dafi ihm  seine K le ider n ich t m ehr pafiten.
U nd  nun erzah lte  ihm  M ik-api von einem  T raum , den  er in der N a c h t zuvor 
g eh ab t h a tte . “W ah ren d  ich  schlief, kam  R abe von irgendw o ho ch  aus dem  
R ückgrat d e r W e lt  herun ter. F r  m ein te , es sei h in te r C h ie f M ounta in , wo er m it
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m ehreren  seiner F rauen  und  seinen K in d em  leb te. E ines N ach ts  als sie sich 
h inlegten, ho rte  er ein grofies D urcheinander, aus dem  Schnee u n te r ihrem  Baum 
und  dann  h o rte  er e inen  Schrei, der selbst das H erz  des fiesesten Zw eibeiners 
zerreifien w ürde. Als R abe in die nahezu -N ach t h inun te r schaute, sah er einen 
V ierbeiner, k leiner als e iner m it-einem -klebrigen-M und, aber m it langeren K rallen 
und  d ickerem  H aar als de r a lteste  H olznager. D as G eschopft sah zu R abe h inau f 
und  sagte: ‘H ilf  m ir, h ilf  m ir, denn  ich b in  in eine der N apikw an Fallen gesto lpert 
und  nun d ro h t das E isen, m ein  Bein abzubeifien .’ N un , R abe hup Re h in u n te r und  
versuchte die K iefer auseinanderzuziehen, aber sie rü h rten  sich n ich t von der Stelle. 
D ann  trom m elte  er seine F rauen  und  K inder zusam m en, d am it sie helfen w ürden, 
aber n ich ts  k o n n te  diese K iefer nachgeben  lassen.” M ik-api h ie lt inne und  zündete  
sich seine Pfeife m it einem  S tock aus dem  F euer an. E r lehn te  sich gegen seine 
R ückensfü tze  zurück und  rauch te  eine W eile . “D an n  e rin n erte  sich R abe an seinen 
alten  F reund  M ik-api, und  so kam  er dann  le tz te  N a c h t und  h a t m ir von seinen 
Sorgen erzahlt. W ir  rauch ten  zahlreiche Pfeifenftillungen bis R abe end lich  sprach: 
‘W ie  ich  hore, hast du  je tz t e inen H eifer, der sowohl stark  als auch im  H erzen  
ehrlich  ist. Es b en o tig t solch einen M ann, um  unseren  vierbeinigen B ruder zu 
befreien. Es b rich t m ir das H erz , ihn so zu sehen u nd  seine jam m erlichen Schreie 
ha lten  m eine F rauen  w ach. W e n n  du  diesen  M ann  sendest, w erde ich  ihn  lehren, 
w ie e r  die K râfte  dieses G eschopfes nu tzen  kann, denn  in  W irk lich k e it ist nu r der 
w ahre B ar ein no ch  starkeres K râ fte tie r.’ D an n  verliefi m ich  m ein Bruder, tm d als 
ich  aufw achte, fand ich  dies tanzend  über dem  F euer.” M ik-api re ich te  W h ite  
M an ’s D og  einen  K iefem zapfen . E r w ar lang un d  ovalform ig und  lie f an einer Seite 
au f eine Spitze zu. “Ic h  glaube, dafi dies aus dem  H aus von R abe ho ch  oben  im  
R ückgrat s tam m t.”
W h ite  M a n ’s D og  befiih lte  den  K iefem zapfen . H aare  kam en  u n te r den  
Schuppen hervor. N o c h  nie h a tte  er solch e inen  K iefem zapfen  gesehen. “W ie  
w erde ich  diesen  O r t  finden?” sagte er.
M ik-ap i m ufite lacheln. “Ic h  w erde  d ir das sagen,” sagte er.
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R ed P a in t safi im  w arm en Sonnenschein  des V orm ittags vor der H ü tte  ih rer M utter. 
Ih r  U m hang, der sich um  ihre Beine w and, w ar beinahe zu w arm . Ih r  glanzendes 
H aar lag offen um  ihren  H als und  rahm te  eine H a lsk e tte  aus V ogelknochen und 
blauen P erlen  ein. Ih re  hellen, fast gelben A ugen w aren  en tsch ieden  auf ihre A rbe it 
gerich tet. Sie w ar w ahrend  des W in te rs  von einem  K ind  zu einer Frau gereift, kaum  
einen G edanken  an M an n er verschw endend. D o ch  der H aufigkeit nach  zu urteilen , 
m it der diese am  Z elt ih rer M u tte r  vorbei ritten , h a tten  die jungen M anner o ft an sie 
gedacht. Falls Y ellow  K idney  zurückkehren  soUte, w ürde er sicherhch von F re iem  
belagert w erden, die um  seine T o c h te r  w erben  w ollten . In  der Z w ischenzeit, w ie sie 
über ihre S tickarbeit gebeugt dasafi, h a tte  sie jedoch andere Sorgen. Ih re  M u tte r, 
H eavy Shield W om an , w ar wegen ih rer RoUe als M edizinfrau beim  Sonnentanz so 
sehr in A nspruch  genom m en, dafi sie n ich t b em erk t h a tte , wie überhebhch  ihre 
beiden  Sohne gew orden w aren und  w ie sie ihre Spielgenossen sch ikanierten . O ne  
Spot h a tte  sogar m it seinem  P feil und  Bogen versucht, e inen  H u n d  zu to ten . U nd 
R ed  P a in t m ach te  sich auch  um  einen  V ersorger G edanken . O bw ohl W h ite  M a n ’s 
D og  sie nach  wie vor m it F leisch  verpflegte, h a tte  sie das Gefiihl, dafi e r seiner 
Aufgabe eines Tages m üde sein w ürde. O hne  einen Jâger m üfiten  sie eventueU zu 
e iner a n d em  G em einschaft ziehen, zu den  M any Chiefs, um  bei ihrem  O nke l zu 
leben, d e r angebo ten  h a tte , sie aufzunehm en.
Sie h ie lt das P aar M okkasins, an denen  sie gestick t h a tte , hoch. Sie h a tte  
begonnen, d ie S tickarbeiten  anderer L eute  zu erledigen, besonders der jungen 
M anner, d ie n iem anden  h a tten , de r es fur sie ta t. Sie m ach te  es gut, und  ihre 
aufw endigen M u ste r w urden  bald zum  G erede  im  Lagers. Im  T ausch  gaben ih r die 
jungen M an n er H a u te  und  Fleisch, S to ff un d  das Pulver zum  K ochen  von den  
N apikw ans. Sie b rach ten  ih r viele D inge fiir ihre A rbe it, sie versuch ten  sich 
gegenseitig  zu übertre ffen , aber R ed  P a in ts  A ufm erksam keit gait alleine den  W aren . 
N u n  suchte sie nach  Schw achen im  M u ste r de r M okkasins. Sie soUten voUkom m en 
sein. Ih re  M u tte r  w ürde sie bei d e r Sonnen tanz-Z erem onie  tragen. Sie streck te  
ih ren  H als u nd  erlaubte  ih ren  Augen, de r G esta lt a u f dem  grauen P ferd  zu folgen, 
die sich aus dem  Lager hinaus in R ich tu n g  des R ückgrates bew egte. D as weifie
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G ew and, das der R e ite r  trug, verm isch te  sich m it den  Schneeflecken und dem  gelb- 
b raunen G ras. Jen se its  sahen die Berge in dem  grellen L ich t w ie blaues M etall aus. 
R ed  P a in t beugte sich  e m e u t über ihre A rbe it und  n àh te  die kleinen, b lauen Perlen  
m it e iner Energie an, dafi ihre A ugen schm erzten .
In  e iner Schlucht g leich u n terh a lb  des Südhangs von C h ie f M ounta in , schlug W hite  
M an ’s D og  sein Lager auf. Aus S tocken  und  K iefem asten  hau te  er einen 
U ntersch lupf, de r au f e iner Seite offen w ar und  au f de r anderen  Seite schrag zum 
Bod en verlief. D en  U n te rg rund  bed eck te  er m it T annenzw eigen , und  es b lieben 
genugend Zweige übrig, um  den E ingang abzudecken. D an n  sam m elte er im 
ausgehenden L ich t, als die Sonne H e a rt B u tte  im Süden in R o t verw andelte, das 
büschelige schw arze M oos von den  um hers tehenden  B aum en und  halite  es 
zusam m en. E r schlug m it seinem  Feuerstab  au f diesen Ball ein, bis er eine gelbe 
F lam m e hervorgelockt ha tte . D a rau f haufte  er Stücke g rober R inde, abgezogen von 
den  u n te ren  to te n  Zw eigen der Baum e und  h a tte  bald ein Feuer. E r legte m ehrere  
A ste a u f  das Feuer und  lehn te  sich  zurück. N o ch  vor drei M o n a ten  h a tte  er A ngst 
gehabt, alleine in  den  Bergen des R ückgrats zu w eilen. Als er jedoch das Stück 
Fleisch vor sich au f dem  G estell b ru tzek i und  das F euer besp ritzen  sah, fühlte er 
sich w ohl und  stark. D ie  d icken  w ahren  B àren w ürden no ch  in  ih ren  H oh len  
schlafen, und  die G rofim auler w ürden in  R udeln  au f den  Plains jagen.
D e r  junge M ann  d ach te  an  den  kom m enden  Tag, de r d e r w ich tigste  seines 
Lebens sein w ürde. E r w ufite, w o der in  den  Stahlklauen gefangenen V ierbeiner zu 
finden war. M ik-api h a tte  ihm  gute A nw eisungen gegeben, und  die Stelle w ar 
w eniger als e inen  halben  T ag  en tfe m t. E r zog sich die K apuze des G ew ands über 
den  K o p f  u nd  spürte  den  nagenden  H u n g er in  seinem  Bauch. W e n n  sein G lück 
h ielt, w ürde er die Stelle h in te r dem  C h ie f  M o u n ta in  finden, den  V ierbeiner 
befre ien , un d  bei A nbruch  der N a c h t an  d iesem  P la tz  zuriick sein. E r w ar sich 
sicher, dafi das T ie r  ein  Vielfrafi war. M ik-api h a tte  den N am en  n ich t laut 
ausgesprochen, denn  das K râ fte tie r  eines anderen  M annes zu benennen , w ürde 
diesen  um  dessen  M ed iz in  rauben. A lso h a tte  sich M ik-api dum m  gestellt. A ber
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W hite  M an ’s D og  wufite, dafi nu r der Stink-Bar, obw ohl kleiner, genauso w ild war, 
wie der w ahre Bar. E r nahm  das geroste te  F leisch vom  Feuer und, als es abgekühlt 
war, sch n itt e r ein k leines S tuck ab und  legte es vorsich tig  in die A stgabelim g eines 
le ich t e n tfe m t s tehenden  Baum es. D an n  afi e r gierig, denn  es w ar das erste, was er 
se it dem  M orgen gegessen h a tte . D as gelbe F euer spiegelte sich um  ihn  herum  in 
den  silbrigen N adeln  de r T an n en  w ider.
D as K rachzen  w ar so t ie f  und  nahe, dafi e r glaubte, von dem  K nurren  in seinem  
M agen gew eckt w orden  zu sein. Es dauerte  e inen  M om en t, bevor ihm  bewufit 
woirde, dafi e r n ich t im  Z elt seines V aters war. E r sc hob die Zweige, die den  
Eingang bedeck ten , beiseite  und  sah in das graue L ich t hinaus. E r ha tte  in seinem  
kleinen  U n te rsch lu p f gu t geschlafen, aber nun  zeigte ihm  sein A tem  an, dafi es sehr 
ka lt w ar—und  still. E m e u t h o rte  er das K rachzen  und  sah in die Baum e hinauf. Ü ber 
ihnen  w ar der H im m el heller. D as G ran itgesich t des m achtigen  Berges zeichnete  
sich h in te r den  B aum en ab, u nd  Sonnenhauplings gelbes L ich t fiel gerade au f die 
Spitze. E r ro llte  heraus und  stand  auf, und  d o rt in der K iefer, w o er das kalte 
F le ischstück  h ingelegt h a tte , h o ck te  ein  fe tte r  R abe.
W h ite  M a n ’s D og  afi e in  S tuck kaltes Fleisch, und  der geduldige R abe sah ihm  
dabei zu. Als er fertig  w ar und  seine Sachen zusam m en gesam m elt ha tte , flog der 
R abe du rch  die Baum e, in die Berge gen W esten , davon. W h ite  M an ’s D og sah auf 
die L ich tung  h inun ter, in  de r sein P ferd , dessen V orderbeine  er 
zusam m engebim den h a tte , graste. U n te r  dem  Schnee schau te  geniigend G ras 
hervor, und  ein  B ach w ar in  u n m itte lb a re r N ahe. E r d reh te  sich um  und  folgte dem  
R aben .
D e r  sch im m em de schw arze V ogel fuhrte  ihn  in die Berge, einem  Jagdw eg au f 
der Seite e iner tie fen  Sch lucht folgend. D e r W in d  h a tte  diese Seite, bis au f die 
ge legen tlichen  Schneeflecken  h in te r  Felsen  tm d herun tergefallenen  B aum stam m en, 
leer gefegt. D a n n  flog d e r V ogel n ach  oben  über e inem  enorm en  Felsm tsch  
hinweg, a u f  tm d ab in  seinem  m ühelosen  Flug du rch  die spate M orgensonne. E r 
verschw and h in te r e inem  G ebirgskam m . Fiir W h ite  M an 's D og  w ar der W eg
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deu tlich  schwerer, denn  obw ohl das G eroll gefroren w ar und  ihm  fasten  T r i t t  ho t, 
loste es sich zuweilen, und  er ru tsch te  ein Stuck den  H ang  h inunter. V ier M ai 
ru tsch te  e r  von dem  kaum -sich tbaren  Pfad; jedes M ai k o ste te  es etw as m ehr M iihe, 
w ieder h in au f zu k le ttem .
E ndlich  stand  er schw itzend und keuchend  oben a u f dem  K am m  und  schaute 
sich um . Im  Siidw esten erb lick te  er den  H eavy Shield M oun ta in  und an dessen 
Fufie den  Jealous W o m an  Lake. D arüber hinaus ko n n te  er O ld  M an D og M ounta in  
erkennen; dann, w a ite r südlich. R ising W o lf  und F ea th er W o m an —alias G ipfel des 
R ückgrats—und er b e te te  zu A ltem  M ann, N api, de r sie erschaffen ha tte , dafi e r ihn 
fuhren m oge und  ihm  erlaube, zu seinem  V olk zurückzukehren. E r b lick te  die 
andere  Seite des K am m s h in u n te r und  sah den  R aben  au f einem  B aum stum pf 
neb en  e inem  schneebedeck ten  G le tschersee  sitzen. H in te r  dem  See, in e inem  
Z itte rb la tth a in , k o n n te  er das glanzende Eis und  offene W asser einer Q uelle 
ausm achen, die nach  N o rd en  flofi. “O h, R abe,” r ie f  er, “fuhre m ich n ich t zu w eit 
von  m einen  L eu ten  weg, denn  der T ag  n âh ert sich schon seinem  M itte lp u n k t.” 
D arau fh in  g litt der R abe au f das glanzende Eis h inun ter und  flog auf einen Stein 
n eb en  dem  sp rudelnden  dunklen  W asserloch .
D e r  U n terg rund  a u f d ieser Seite des K am m es w ar gut, und W h ite  M an ’s D og 
bew egte sich  a u f e iner Schrage, mal zur e inen  Seite, m al zur anderen  gehend, nach  
u n ten , bis er um  den  See gelangte. Seine schw eren Fellm okkasins h in terliefien  in 
dem  nassen  Schnee e inen  le ich ten , flachen A bdruck . A u f der gegenüberliegenden 
Seite des Sees ru tsch te  er den  A bhang h inunter. D e r  Schnee w ar fest, aber 
tro tz d em  w ürde das Zuriickgehen n ich t le ich t sein. U n ten  angekom m en, zog er 
seine M uskete  aus ih rem  R ohlederbezug  und stop fte  etw as Pulver von seiner 
Schw arzhom flasche in den  Schaft. D an n  h o rte  er den  R aben  nach  ihm  rufen. E r 
safi au f dem  A st eines zarten  Z itte rb la ttbaum es, keine zwanzig M eter en tfem t. “D u  
b rau ch st D e in e  W affe  n ich t, junger M ann. H ie r  g ib t es n ich ts, was d ich  gefahrden 
k o n n te .”
W h ite  M an 's D og  m erk te , w ie sich seine Augen vergrofierten, und  sein H erz  
begann w ie e ine  T ro m m el in seinem  H als zu schlagen. R abe lach te  das heise
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Lac hen  eines a lten  M annes. “Es verwxmdert dich, dafi ich  die Sprache der 
Z w eibeiner spreche. Es ist einfach, denn  ich  habe au f m einen  R eisen  o ft u n te r 
euch  gelebt. Ic h  spreche viele Sprachen. Ic h  verstàndige m ich  m it den  
Schw arzhôm ern  und  den  w ahren  Bàren und den  H olznagem . G rofim aul und  ich  
erlàu tern  die versch iedensten  D inge .” R abe m ach te  ein G esich t. “Ich  lasse m ich 
sogar ab und  zu herab, fur d ie geschm eidigen Silberw esen zu sprechen, die im 
W asser leben—aber d ie sind dum m  und  fuhren ein langweiÜges Leben. Ic h  selber 
bin sehr wei se. D eshalb  làd t m ich M ik-api h in  und w ieder zum  R auchen e in .” 
W h ite  M an ’s D o g  liefi seine W affe  fallen und fiel a u f die K nie. “O h, h ab ’ 
M itle id  m it m ir, Rabe! Ic h  bin ein N iem and, der vor deinen  K ràften  e rz itte rt. Ich  
w ollte  m eine B rüder n ich t verletzten . Ich  h a tte  A ngst vor d iesem  O rt und  vor dem , 
was ich  finden  w ürde .”
“Es ist angem essen, dafi du d ich  m ir gegenüber bescheiden  gibst. W h ite  
M an ’s D og, denn  in  W ah rh e it bin  ich  einer m it grofien K raften .” R abe erlaubte  sich 
ein versonnenes Lacheln. “A ber m eine K râfte  liegen n ich t in m einer Starke. H ie r 
siehst d u  deinen  B ruder, S tinkbar, gefangen in e iner FaJle des weifien M annes, und  
ich  habe n ic h t die K raft, sie zu offinen. In  uns allen ru h t eine Schw ache.” R abe Hefi 
sich aus e inem  Baum  h in te r  eine G ruppe silbriger W eid en  fallen. “H ie r,” k ràh te  er.
W h ite  M a n ’s D o g  schlich  um  die W eidenbaum e herum  und  sah eine grofie, 
dunkle  F o rm  im  weifien Schnee. D a h in te r sprudelte  die Q uelle aus dem  Schofi d e r 
E rde. D e r  V ielfrafi hob  seinen K opf, und  seine Augen b lick ten  den  jungen M ann 
d ü ste r an.
“N u n  siehst du, wie es is t,” sagte R abe. “Seit vier T agen ist er gefangen, und  
je tz t ist e r zu schwach, um  einen  T o n  von sich zu geben. D u  darfst ihn ffeilassen.” 
“E r w ird  m ich  n ic h t beifien?”
R abe lachte, so dafi das rauhe K rachzen  über das weifie Feld halite. “D u  h ist 
gewiss sein  F eind , ab er selbst S tinkbar h a t ein w enig gesunden V erstan d .”
W h ite  M an ’s D o g  n âh erte  sich  dem  T ie r  von h in ten . D ie  grofie Schnappfalle 
h a tte  in das linke H in te rb e in  gebissen. D as ro tb raune  Fell w ar m it B lut verk ruste t, 
im d W h ite  M a n ’s D o g  k o n n te  e inen  angebissenen K nochen  erkennen , w o der
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Vielfrafi versuch t h a tte , sein Bein abzukauen. E r mufi zu schw ach gewesen sein, 
denn  der K nochen  bestand  n och  aus e inem  Stück. W h ite  M a n ’s D og legte die Falle 
au f seine O berschenkel und  d rü ck te  m it ail seiner K ra ft das fedem de Stahl au f 
beiden  K ieferseiten  herun ter. D ie  K iefer ô ffneten  sich, u nd  das Bein kam  frei. M it 
einem  H issen  versuchte  das T ie r davon zu straucheln , aber er fiel nur in den  Schnee. 
E r zeigte seine Z âhne, aber sein K o p f senk te  sich  un d  ru h te  schliefilich au f seinen 
V orderbeinen .
“W ir f  ihm  etw as von deinem  w ahren Fleisch hin, denn  darin  liegt die K raft, 
dieses B iest w ieder aufzupeppeln . Ic h  habe ihm  ein paar T annenzapfen  gebracht, 
aber er is t n ich t dazu geschaffen, die Sam en herauszupuhlen. In  vier T agen ha t er 
nur eine M aus geffessen, die zu neugierig gew orden w ar.” R abe hüpfte  zur Falle 
h inüber und  b e tra ch te te  sie. “W ie  du siehst, ha t auch  dieses T ie r  eine Schw ache— 
er ist ein  u n ersà ttlich er F resser und  k ann  ohne N ahrung  n ich t lange leben .”
W h ite  M an ’s D o g  sah den  V ielfrafi S tücke des F leisches abbeissen u nd  
h inun te rsch lucken . E r stau n te  über das lange, gelbe Fell des T ieres m it seinen 
dreckigen , gelben S treifen  en tlang  der F lanken. D ie  K rallen, d ie  das F leisch 
h ielten , w aren so lang w ie seine eigenen Finger.
“U nd  je tz t m ufit du  den  Berg h in u n te r gelangen. Ic h  habe M edizin, d ie das 
Bein dieses V ielfrafies heilen  w ird. Ic h  w ürde d ich  fuhren, w enn  m eine F rauen aus 
Schlafm angel n ich t so gere iz t w aren. W e n n  es nach  ihnen  ginge, w ürden sie d iesem  
G e sc h ô p f bei d e r ers ten  G elegenheit d ie  A ugen ausstechen . D u  kan n st ihnen 
etw as F leisch  da lassen. U m  diese Jah resze it sind  die Fange eh er m ager.”
W h ite  M an ’s D og  b ed an k te  sich bei R abe u nd  als e r sich zum  G ehen  
w egdreh te, schaute er a u f  den  Vielfrafi. D as T ie r  sah ihn  m it e iner schw achen 
W ild h e it an.
“Ü brigens, r ie f  R abe, “w enn  du  d ich  heu te  n ach t in deine N ahe-am -B oden  
B ehausung zurückziehst, lege d ich  au f de ine linke Seite vom  Eingang weg. T râum e 
von ail dem , was h ier heu te  passiert ist. V on  allen Z w eibeinem  w irst du  alleine den 
Z auber des S tinkbârs besitzen . D u  w irst n ich ts  furch ten , und  du  w irst viele P ferde 
un d  F rauen  haben. A ber du  darfst diese K râfte  n ic h t ausnutzen , und  du m ufit au f
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M ik-api hôren , da ich  du rch  ihn spreche, d iesen  gu ten  M ann-m it-v ielen- 
G esich tern , de r seine Pfeife  te il t .”
Es w ar spat im  W in te r , zu der Z eit, in de r sich die Farbe der W eidenbaum e ândert, 
und  sie anfangen zu blühen. E n tlang  des T w o M edicine R ivers erhellten  die  ro ten  
und  gelben speerform igen B la tte r die T age, und  die L eute  begannen an den  M ond  
des e rs ten  D onners zu d enken  und  ans A bbrechen  des W in terlagers, um  den  
Schw arzhom herden  zu folgen. M anner liefen herum  und  rauch ten  und  sprachen 
über ih ren  F ruhhngsbesuch  beim  H aus des w eifien H and lers am  Bear River. D ie 
Jagden  w aren  erfolgreich gewesen, u nd  in ih ren  Z elten  lagen H aufen  von w eich 
gegerb ten  Felldecken . E inige Jag e r w ürden  d ie  lang e rseh n ten  M ehrschuffgew ehre 
erw erben. Es w ar eine Z e it voiler E rw artung u nd  R uhe fur die Jager, voUer F eiern  
und  Spiele fur alle.
Es w ar auch eine Z e it d e r U nruhe, und  als sich die drei jungen R e ite r  dem  
Lager von Süden her n àh erten , k o n n ten  sie d ie  In te n s ita t in  den  A ugen der 
W ach p o sten  sehen. Sie trieb en  zw olf P ferde  vor sich hin, und  alle P ferde w aren 
grofi und  stark. Selbst aus einiger E n tfem u n g  k o n n te  m an sehen, dafi sie von der 
Sorte w aren, d ie die N apikw ans zum  Z iehen  ih rer W agen  benu tz ten .
F ast H orse  e rk an n te  O w l C hilds weifies P ferd  m it den  ro ten  D onnervogeln  au f 
jeder Seite. O w l C hild  r i t t  lassig bis sie in  die N ahe  der Siedlung kam en. U ber 
seinem  Schofi lag ein M ehr-Schufi-G ew ehr in e iner m it P erlen  b estick ten  u nd  m it 
F ransen  um saum ten  H ülle. E r h a tte  zudem  eine K urzw affe in seinem  G ürte l 
stecken. V iele im  Lager h a tte n  A ngst vor ihm , da er im  vergangenen Som m er Bear 
H ead , e inen  grofien K rieger, in  e inem  S tre it um  einen  C u tth ro a t Skalp g e to te t ha tte . 
O w l C hild  g eh o rte  der G em einschaft d e r M any C hiefs an, die von M oun ta in  Chief, 
e inem  d e r  m ach tig sten  A nführer d e r P ikunis, gefiih rt w urde. T ro tzd em  w ar Owl
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C hild  so etw as w ie e in  A usgestossener, von vielen G em einschaften  seines eigenen 
V olkes gefiirch te t und  gehafit. F ast H orse  sah m it B ew underung zu ihm  auf, denn  
von alien P ikunis h a tte  Ow l C hild  die N apikw ans am  hauhgsten  zum  Schreien 
gebrach t.
“Haiya!” O w l C hild  r i t t  langsam  durch  das Lager. “W ie  kom m t es, dafi ihr Lone 
E a te r im  Lager b leib t, w ahrend  alle anderen  jagen sind, oder unsere Feinde 
überlallen? N ic h t verw underlich, dafi ih r Lone E a te r so arm  seid! E r r i t t  vor zum 
Z elt von T h ree  Bear, de r soeben herausge tre ten  war, eingehuUt in eine dreieckige 
D ecke. “Ah, T h ree  Bears—w ir sind gerade aus dem  Süden zurückgekehrt. W ir  
haben P ferde bei uns, d ie w ir au f de r anderen  Seite vom  Pile-of-rocks R iver 
gefunden haben. W ir  sind au f dem  W eg  zu dem  Lager d e r M any Chiefs am  Bear 
River. A ber nun  haben  w ir H unger, da w ir lange und  schnell ge ritten  sind .” 
“G eh o rten  diese P ferde  jem and anderem ?” sagte T h ree  Bears.
“Sie zogen alleine um her, und  w ir dach ten , dafi w ir uns um  sie küm m em  
sollten, bevor sie ve rhungerten .”
“H a b en  diese P ferde  das Z eichen  des weifien M annes an ihnen?”
Owl C hild  lachte. “W ir  haben  keine B randzeichen  an ihnen  bem erk t. 
V ielleich t sind es ja W ild p fe rd e .”
“W e r  ist bei dir?” T h ree  Bears A ugen k o n n ten  n ich t gu t in die F em e  gucken. 
“D ie  tap feren  K rieger B lack W easel u nd  Bear C h ief.”
“D an n  sind sie von den  N apikw ans gestoh len .”
“W as m ac h t das fiir e inen  U ntersch ied?” sagte Fast H orse, der vom  Z elt seines 
V a te r herübergekom m en war. “D ie  W eifien  steh len  unser Land, sie geben  uns 
irgendw elchen  P lu n d e r u n d  dan n  steh len  sie n och  m ehr. W e n n  Owl C hild  einige 
ih re r P fe rde  genom m en  hat, soil te  er g eeh rt w erden .”
“So ist es. F ast H o rse .” O w l C hild  lach te . Seine A ugen leuch te ten . “D ie 
N ap ikw an  bringen  das selber ü b e r sich. W e n n  es nach  ihnen  geh t, w erden  sie uns 
bis in  das R ückgra t zurückdrângen u nd  ailes L and u nd  alle Schw arzhom er fiir sich 
n e h m e n .”
T h ree  Bears w and te  sich F ast H o rse  zu. “W^ir w ollen keinen  A rger m it den
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W eifien. N u n , da d e r grofie K rieg, d o rt wo Sonnenhauptling  aufgeht, vorrüber ist, 
kom m en  die blau gek le ide ten  G reifer in  unser Land. Ih re  H aup tlinge  haben uns 
m ehr als e inm al gew am t, dafi sie uns angreifen w erden, falls w ir das L eben fur sie 
schw er m achen  so llten .” E r zeigte m it se iner Pfeife in O w l Childs R ichtung.
“W e n n  diese to rich ten  jungen M anner d ie N apikw ans w eite rh in  überfallen und  
to ten , w erden  w ir alle leiden  m üssen. D ie  G reifer w erden  uns um bringen, und die 
P ikunis w erden  nur n o ch  S chatten  au f d iesem  Land sein. D ies d a rf  n ich t 
g e sc h e h e n .”
“D an n  w irst du uns n ich t e inladen, m it d ir zu essen?” O w l Child 
G esich tsausdruck  w ar von der E n ttauschung  h a rt gew orden. “M oun ta in  C h ie f ha t 
grofie A ch tung  vor dir. T h ree  Bears. E r ist solche M ifiachtung n ich t gew ohnt.”
“E r ist es n ich t, den  ich  geringschatze. O w l C h ild .” E r r ie f  seinen F rauen  im 
Z elt zu, etw as F leisch als P rov ian t zuzubereiten . “E r ist ein  w eiser M ann und  w ird 
die W a h rh e it in  m einen  W o rte n  erkennen . W e n n  die  P ikunis überleben  w ollen, 
m üssen w ir lernen, m it den  W eifien  zu handeln. F ü r eure A rt von T a ten  g ib t es zu 
viele von ih n en .”
“E ines Tages, a lte r M ann , w ird  ein  N apikw an genau d o rt stehen, wo du  jetz t 
s teh st und  um  ihn  herum  w erden  tausende von W eifih o m em  grasen. D u  w irst nur 
T e il des Staubes sein, den  sie aufw irbeln. W e n n  es n ach  m ir geh t, w erde ich  jenen 
weifien M ann  und  alle seine W eifih o m er to ten , bevor das passie rt.” E r sah Fast 
H o rse  an, seine A ugen so grau w ie W in terw o lken . “Es lieg t an den  Jungen , die 
P ikunis in  der V ertre ibung  d ieser T eu fe l anzufuhren .”
T h ree  Bears re ich te  O w l C hild  das B ündel m it gekoch tem  Fleisch. “Es ist 
e rled ig t,” sagte er u nd  d reh te  sich um  tm d ging in  sein Z elt.
O w l C hild  lach te , e in  brüchiges L achen in  der Stille des frühen N achm ittags, 
und  trieb  sein P fe rd  zum  T rab en  an. “K om m  uns besuchen. F ast H o rse ,” r ie f  er 
zuriick. “W ir  w erden  d ir  zeigen, was rich tige  P ikunis m it d iesen  weifien 
H u ren so h n en  anste llen .” D an n  gallop ierte  er, um  sich w ieder seinen K am eraden  
anzuschhefien, die d ie  P fe rde  nach  O sten  zu M o u n ta in  C hiefs Lager am  Bear R iver 
h in  w eite r trieben .
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W hite  M an ’s D og safi m it M ik-api vor dem  Z elt des a lten  M annes. Sie h a tten  die 
W arm e der Sonne genossen  und über den  Besitz von P fe rden  gesprochen, wie die 
L angverstorbenen diese von den  Snakes erw orben h a tten  und  wie sich die In d ianer 
Ponies von denen  der W eifien  un tersch ieden .
W h ite  M an ’s D og  riih rte  die B eerensuppe um , die er seinem  a lten  F reund  
m itgeb rach t ha tte . Sie fing an zu dam p fen. “U nsere P ferde  haben  schm alere 
Schultern  u nd  ihre Arse he sind n ich t so b reit. Es stim m t, sie haben n ich t die 
gleiche A usdauer, w ie diese grofien, o llen E lchhunde, die der weifie M ann re ite t .”
E r lach te  über seinen G eb ranch  des langvergessenen Begriffs fiir Pferde. D ann  
b lick te  er verstoh len  zu M ik-api hinüber. D e r  M ann-m it-v ie len -G esich tem  lehn te  
zusam m engesunken gegen seine R ück en stü tze  aus W eidenho lz . Sein M und  w ar 
geoffnet und  sein Schnarchen klang beinahe w ie ein Seufzen in der w arm en Luft. 
W h ite  M an ’s D og  fegte eine Fliege vom  H a ar seines F reundes und  dach te  dann: die 
erste  Fliege des Frühlings, W in te r  ist w irk lich  vorbei. W ie  die anderen, w arte te  auch 
er ungeduldig darauf, zum  H andels fo rt am  Bear R iver zu gehen. E r und sein V ater 
und  sein B ruder h a tte n  fast h u n d e rt Fellum hange zum  T auschen, die m eisten  davon 
w aren  narbenfreie , herrliche K ühe. E r h a tte  sich  ein M ehrschufi in den  K o p f 
gesetz t, dem  ahnlich, das Y ellow  K idney  bei dem  Ü berfall dabei ha tte .
E r h o rte  auf, die Suppe um zurühren. Bei dem  Ü berfall h a tte  er Y eUow K idney 
besser k en n en g e lem t u nd  es e rsch ien  unm oglich, dafi e r n ic h t langer u n te r  ihnen  
war. O bw ohl der Ü berfall erfolgreich w ar—selbst in  d iesem  M om en t k o n n te  er 
flufiabwarts seine P ferde  u n te r  den  anderen  grasen sehen—ü b ersch a tte te  d e r  V erlust 
in seinem  G em ü t jegliche A nzahl von C row  P ferden . Bei jenem  Ü berfall w ar etw as 
Schreckliches passiert, etw as, das W h ite  M an ’s D og  n ich t aus dem  K o p f ging. A ber 
er w ufite n ich t, was es war, und  e r w ufite n ich t w ie w eitre ichend  die A usw irkungen 
sein w ürden. Y ellow  K idney  w ar to t  oder gefangen od e r irrte  um her. F ast H orse  war 
se it dem  M orgen ihres G espraches n ich t m al in die N ahe  von W h ite  M an ’s D og 
gekom m en. Es w ar schlim m , das V ertrauen  in e inen  F reund  w ie Fast H orse  zu 
verlieren , aber w enn  junge M an n er zusam m enkam en und  von Ü berfallen, von
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K riegertrupps zum  E hrengew inn sprachen, w urde der N am e F ast H orse  n ie  erw ahnt. 
D ie anderen  g laubten  inzw ischen, genau wie W hite  M an 's D og, dafi F ast H orse  
irgendwie fur Y ellow  K idneys Schicksal veran tw ortlich  gewesen war.
A ber in le tz te r  Z e it begann eine andere Sorge W h ite  M an ’s D og zu 
beunruhigen—der junge Crow, den  er to te t  ha tte . Als die N ach rich t von d ieser T a t 
im  Lager herum gegangen war, h a tten  ihn viele de r M anner m it Skalpliedem  geehrt. 
Sein V a ter h a tte  ihm  eine K riegskeule gegeben, d ie er selber von den  C row  
genom m en ha tte . U n d  sein B ruder u nd  die anderen  jungen M anner sahen ihn m it 
A ch tung  an. A ber W h ite  M an ’s D og  k o n n te  den  A usdruck der A ngst a u f  dem  
G esich t des Jungen , als e r au f ihn  los r i tt ,  n ich t aus seinem  K o p f vertreiben . E r 
k o n n te  das G efuhl in seinem  A rm  n ich t vergessen, als er m it seinem  Skalpierm esser 
au f den K nochen  im  R iicken  des Jungen  stiefi. E r h a tte  den A ngriff d o rt beenden  
sollen, aber de r Junge h a tte  das D o rf  gew am t. E r h a tte  ke ine  andere W ah l, als zu 
toten...
D an n  w ar da no ch  der T raum . Als er M ik-api von dem  T raum  über die 
M adchen  m it den  w eifien G esich tem  erzahlte, w ar der alte M ann still gew orden. E r 
rauchte  eine lange Z eit. E r rauch te  bis t ie f  in  die N a ch t hinein. M anchm al doste  er, 
m anchm al sum m te e r vor sich hin, aber im m er w ieder k eh rte  er zu seinem  R auchen 
zurück. E nd lich  k lop fte  er d ie Pfeife  aus und  sagte W h ite  M an ’s D og, er solle nach  
H ause gehen  u nd  schlafen, und  dann  am  M orgen die Schw itzhütte  vorbereiten .
N a ch  ihrem  rein igenden  Schw itzen fuh rte  M ik-api W h ite  M an’s D og in sein 
Z elt. E r w ies den  jungen M ann  an, sich hinzulegen u nd  so zu tun , als ob er schlafe. 
E r nahm  eine W u rze l des S chm eck t-trocken  u nd  liefi sie in  das kochende W asser 
über dem  F euer fallen. N a ch  e ine r W eile  en tnahm  er eine Schüssel voU u n d  h ie lt sie 
u n te r  W h ite  M a n ’s D ogs N ase , seinen  P a tie n te n  dazu zwingend, den scharfen 
D a m p f e inzuatm en. M ik-api zerd rück te  einige A launb la tter und  etw as klebrige- 
W u rze l in  e iner H olzschüssel. W ah ren d essen  sang er rein igende Lieder. Als die 
M ischung  in  eine P aste  zer stam p ft w orden  w ar, h ie lt e r seine F inger in den  K essel 
k o ch en d en  W assers, dann  schaufelte  er d ie  P aste  au f seine F ingersp itzen  und  trug 
sie a u f  W h ite  M an ’s D ogs K o rp e r auf. D e r junge M ann  zuck te  zusam m en, aber der
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g leichbleibende D ru ck  von M ik-ap is H â n d en  gegen seine B rust berubig te ihn. 
V ierm al legte M ik-ap i die M asse auf. D an n  sch lief W hite  M an ’s D og, und  w ahrend 
er schlief, en tn ah m  M ik-ap i seinem  M ediz inbeu te l e inen  Adlerfliigel. M it seinen 
H ân d en  m ach te  er d ie Bew egungen eines fliegenden Adlers; dann  schlug er m it 
dem  Flügel m ehrere  M ale  a u f  den  K o rp e r des jungen M annes. W ah ren d  er etw as 
Süfigras abb rann te  und  es über den  K orp e r stre ifte , sang er das reinigende Lied, das 
sanfte  W ie h e m  des O hren-w eit-auseinanders. Schliefilich bhes er m it de r 
M edizin flo te  ein paar gellende T o n e  üb er seinen P a tien ten , u nd  aus dem  E ndstück  
tro p fte  gelbe Farbe a u f  die S tim  von W h ite  M an ’s D og. M ik-api fiel au f sein Gesafi 
zurück und  sagte, “Es ist g e tan .”
Als e r erw achte, h a tte  W h ite  M a n ’s D og  das G efuhl, in e iner anderen  W e lt 
gew esen und  w ieder zurückgekom m en zu sein. E r stü tz te  sich au f seine EUenbogen 
und  fuhlte sich le ich t u nd  ffei. E r h a tte  von A dlem  ge traum t und  h a tte  beinahe das 
G efuhl m it ihnen  geflogen zu sein. E r w ar le ich t en ttau sch t, in diesem  Z elt au f 
d ieser B üffeldecke zu liegen. A us der N ah e  drang eine S tim m e in seine O hren .
“Ic h  habe  die sch lech ten  G eister, die de inen  T raum  verursachten , aus deinem  
K o rp er vertrieben . D u  w irst n ic h t m ehr gesto rt w erden .”
W h ite  M an ’s D o g  b h ck te  über das F euer und  sah die dunklen  A ugen des 
M annes-m it-v ie len -G esich tern . Es w ar N ach t.
“A ber ich  k o n n te  sie n ich t ab to ten . Ic h  k o n n te  den  T raum  n ich t deu tlich  
genug sehen. Ic h  weifi, dafi es e in  T o d estrau m  war, aber m eh r als das kann  ich  
n ich t sagen. Ic h  befu rch te , dafi de r G e ist d o rt draufien schw ebt, darauf w artend , 
sich  an e inen  anderen  unserer L eu te  zu b in d en .”
G egenw artig  rü h rte  W h ite  M a n ’s D og  die B eerensuppe um  und  dach te  an jene 
N a c h t vo r m ehreren  Schlafen. E r w ar e rle ich tert, den  T raum  los gew orden zu sein, 
seine Last, aber d ie T a tsache , dafi de r G e ist n o ch  im m er ffei w ar, beunruhig te  ihn. 
U nd, h a tte  e r auch  das G efuhl, M ik-ap i en ttau sch t zu haben, indem  er den  T raum  
n ich t voUstandig oder genau genug erzah lt ha tte . E r h a tte  n ich t ausreichend 
gesch ildert, um  es d em  M aim -m it-v ie len -G esich ter zu erm oglichen, seinen Z auber 
a rb e iten  zu lassen.
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E r sch ü tte lte  die E rinnerung  aus seinem  K o p f und lehn te  sich vor, um  die 
Suppe zu kosten. Als er dies ta t, fiel sein Blick zwischen zwei Z elte  h indurch  au f das 
H e im  von Y ellow  K idney’s FamiHe. D ie  beiden  Jungen  sp ielten  m it einem  kleinen 
T ier, e inem  MauKvurf vielleicht. R ed  P a in t w ar au f ihren  K nien, ihre A rm e und  
O b erk o rp er vor und  zurück bewegend. W h ite  M an ’s D og ko n n te  nur weifie H aar 
am  R ande eines Felles erkennen . R ed  P a in t w ar dabei, G ehim m asse und  F e tt  in 
eine H irsch h au t zu reiben, um  sie w eich  zu m achen. Als er ih ren  K orper sich vor 
und  zurück  biegen sah, vergafi e r die B eerensuppe. E r m erk te , w ie sein Penis s te if  
w urde und  er w arf einen schnellen BHck in R ich tung  M ik-api, aber de r alte M ann 
schnarch te  w eiter. R ed  P a in t stand  m m  aufrecht, sich  ihre H àn d e  an einem  
Baum wolUappen abw ischend. Sie w ar schlank, aber der obere T eil ihres 
lockersitzenden  W ^ildlederkleides h a tte  etw as Form . Ih re  engen, schw arzen Z opfe 
stre iften  le ich t über ihre Brüste, als sie die fettige M ischung von ihren H ân d en  rieb. 
“Sie w ird  mal eine richtige Frau sein, ” sagte M ik-api.
W h ite  M an ’s D og  g riff nach  dem  Loffel im d rüh rte  hastig  in der Suppe. “Ah, 
du b ist w ach. G ut. Es ist an der Z eit, das h ier zu essen. ”
“Es ist eine Schande, dafi jem and so junges im d hübsches n iem anden  finden  
kann, d e r fiir sie jagt. W ie  a lt ist sie nun, sechzehn, siebzehn? Ihre  W in te r  stehen  
ih r gut. D u  k an n st sehen, w ie ausgefiillt sie gew orden ist.”
W h ite  M an ’s D og  sah sie an, als h a tte  er es erst je tz t bem erkt.
“Ja , sie ist eine Frau und  n och  dazu im  verheiratbaren  A lter,” fuhr M ik-api fort. 
“Ic h  verm ute, e iner unserer jungen M anner w ird  schon zusehen, dafi sie allés 
bek o m m t, was sie b rauch t. D ieses J a h r  sind die m eisten  unserer jungen Frauen 
hafilich. Es schein t in K reislaufen zu gehen. M anche Ja h re  sind alle jungen Frauen 
so schon w ie die D am m hirschkuh . In  anderen  Jah ren  sehen sie aus wie alte  E lstem . 
So eine w ie R ed  P a in t w ürde in beiden  Fallen auffallen.”
W h ite  M a n ’s D og  schaute M ik-api an, aber de r alte  M ann  b lick te  in die F em e 
zu den  g rünenden  H ügel h inüber. E r tisch te  zwei Schüsseln heifier Suppe auf, und  
die M an n er sch lü rften  sie, e in  P aar w eifikopfige A dler im  blauen H im m el kreisen  
b eo b ach ten d . Sie e rin n e rten  W h ite  M a n ’s D og  an den  T raum , in dem  er sich ihnen
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angeschlossen h a tte .
“W ie  b ist du  zu e inem  M ann-m it-v ie len -G esich tern  gew orden, M ik-api?"
M ik-api sprach  n ich t unm itte lbar, aber W h ite  M an ’s D og  h a tte  sich an das 
W a rte n  gew ohnt. E r schopfte  sich n och  eine Schüssel Suppe nach, lehn te  sich 
dann  zurück, um  die A dler zu beobachten .
“Ic h  b in  nun von vierundsiebzig W in te m , aber ich  w ar n ich t im m er alt. Als 
junger M ann, da w ar ich  n ich t viel a lter als du, h a tte  ich  m ein  H erz  darau f gesetzt, 
einm al ein g rober K rieger und  re icher M ann  zu w erden. Ic h  lem te  die D inge des 
K riegspfades und  ging sogar einm al m it e iner G ruppe in das L and der P a rted  H airs. 
W ir  h a tten  nur vor, uns ein w enig zu zerstreuen , e in  neues Land anzugucken und  ein 
paar P fe rde  zu nehm en. W ir  nahm en  zwei P ferde  u nd  zank ten  uns den  ganzen 
W eg  zurück darüber, w er sie behalten  d ü rfte .’’
M ik-api lach te  leise. “In  jenen T agen  gab es w eniger Pferde. Jed es  w ar ein 
k o stb a re r Besitz. M anche D inge w aren  dam ais schw erer, m anche D inge leichter.
Es gab sehr w enige von den  N ap ikw ans—als ich  ein Junge  w ar, tau ch ten  die ers ten  
weifien M an n er in d iesem  L and auf. Sie kam en den  T w o M edicine  R iver hoch, 
n ich t w eit von  hier, und  zuerst versuch ten  sie m it unserem  V olk zu handeln , dann  
versuch ten  sie uns zu to ten . W ir  bekam en  A ngst vor ih ren  Stocken-die-aus-der- 
F erne-sp rechen  und  ra n n te n  davon, u n d  dann  ran n te n  sie davon. Ic h  habe diese 
besonderen  W esen  nie gesehen, ab er du  k an n st d ir  vorstellen , w ie anders sie 
ausgesehen haben m ufiten  in  den  A ugen derer, die sie gesehen  haben. U nsere 
B rüder, d ie Siksikas, h a tte n  diese w eifien L eu te  bere its n o rd lich  der M edizinlin ie 
gesehen. Sie w aren ein  b ifichen anders un d  sprachen  eine andere  Zunge.
“E inige W in te r  danach  kam en  m eh r N apikw ans in unser Land, aber sie 
b lieben  in  den  B ergen und  leg ten  Fallen fur d ie feinfelligen T ie re —die H olznager, 
N erze  un d  O tte r . I c h  kan n  m ich  e rinnem , sie hin  u nd  w ieder gesehen zu haben, 
aber sie b lieben  in  den  Bergen und  s to rten  uns n ich t. E inige von  ihnen  w aren 
genauso behaart, w ie d ie  T iere , die sie fingen. Sie s tan k en  auch  wie die N erze , und  
so verm ieden  w ir sie. A ber einige unserer w eniger g lück lichen  M adchen  gingen zu 
ihnen , um  m it ihnen  zu leben  un d  danach  haben  w ir w enig  von den  M adchen
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gesehen. Ic h  denke, dafi sich  diese M an n er gegenseitig  hafiten , denn  m an h a t n ie 
zwei von ihnen  zusam m en gesehen, und  unsere Frauen, d ie m it ihnen  gingen, 
w urden  zu kaum  was besserem  als Sklaven. Ic h  weifi n ich t, w o die Schw ierigkeit lag, 
aber m an ha t nie K in d er um  ihre B ehausungen herum  gesehen. Z uerst dach ten  wir, 
d iese N ap ikw ans seien T ie re  und  unfahig, sich m it M enschen  fortzupflanzen. A ber 
sie w aren in te lligen t wie M enschen  und  hâuften  viele Felle an. N ach  und nach  
verliefien sie die Berge und  gingen fort. D ie  w aren n ich t wie diese N apikw ans 
heute, d ie  a u f den  P lains leben  und  ihre W eifih o m er züchten . M it den ersten  
k o n n ten  w ir leben .” M ik-api schlürfte  seine Suppe, in G edanken  verloren. Zwei 
gelbe H u n d e  kam en  versuchsw eise an  den  S u p p en to p f heran  und  schnüffelten . 
W h ite  M an ’s D og  scheuch te  sie fort.
“J e tz t  habe ich  m eine G esch ich te  vergessen. A h, ja, du fragst, w ann ich  e iner 
von denen  m it-v ie len -G esich tem  gew orden bin. Es w ar zur Jah resze it des M ondes 
der fallenden B latter, und  ich  w ar in den  Bergen, dort, w o der Shield-floated-aw ay 
R iver en tsp ring t, am  Jagen . Ic h  h a tte  G lück gehabt, und  als ich  eines spâten  
M orgens die Berge verliefi, h a tte  ich  e inen  L angbeiner und  ein  k leines K lebem aul, 
ausgenom m en und  g e tro ck n e t, ü b e r m einen  P ackp fe rden  hegen. Ic h  h a tte  diese 
T ie re  erlegt, weil m eine Fam ilie m al etw as A bw echslung von dem  
Schw arzhom fleisch w ollte. D a  es ringsherum  n ich ts als G estrüpp  gab und das 
R iverbe tt sandig war, r i t t  ich  in  m itten  des Flusses, m ein  Siegeslied singend. Ic h  war 
jung und  z iem hch  tô rich t. Ic h  sang so lau t u nd  das P ferd  m ach teso  viel Làrm , als es 
durchs W asser stapfte , dafi ich  sonst n ich ts  w eite r hôren  konn te . A ber dann  h ielt 
ich  an, um  einen  H a in  m it k le inen  sch im m em den  B la ttem  zu bew undem . Sie 
h a tten  n o ch  n ich t ihre F arbe verloren, u nd  sie standen  go lden vor der Felswand 
h in te r  ihnen.
“Als ich  d o rt in m itte n  ah d ieser S chônheit safi, begann ich  ein L ied zu singen, 
das ich  m ir für m eine F reim din  ausgedacht h a tte , aber ich  h ô rte  noch  etw as anderes, 
eine A rt H eu len , das m ich  an e inen  W elp en  erinnerte , aber ich  wufite, dafi es in der 
G egend  ke ine  H u n d e  gab, so v e rm u te te  ich, es m üsse sich um  einen  jungen 
K o jo ten  oder e inen  W o lf  handeln . D o r t  im  W asser stieg ich  ab, denn  ich  woUte
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schon im m er eines d ieser W ese n  als H au stie r  haben. Ic h  nahm  m ein Lasso und  
schlich  in die Büsche, aber das H eu len  b a tte  aufgehort. Ic h  lauschte erne W eile , 
aber es fing n ich t w ieder an. In  dem  M om en t, w o ich  b e re it war, zu gehen, sah ich 
zu m einen Fiissen etw as zerbrochenes G ras hegen. E tw as w eite r d ah in te r land  ich  
die SteUe, an der das D ing  im  G estriipp  verschw unden war. D a  w ar ein  Pfad m it 
W eidenbaum en , die n ic h t ganz aufirecht standen. Ic h  nahm  m ein M esser in  die 
H an d  und  folgte den  gebeugten  W eid en  ein Stiick vom  F lub weg. D an n  sah  ich  
etw as D unkies vor m ir, und  als ich  naher k roch , korm te ich  e inen  M ann erkerm en. 
E r lag au f seinem  R ücken , seinen  K o p f  gegen e inen  Felsb lock  gestü tz t, e in  M esser 
in seiner rech ten  H and . Ic h  verschw and zur einen Seite, und  ich  dach te  daran, 
m ich  anzuschleichen u n d  das H a ar des M annes hochzuheben . A ber dann  w a rf der 
M ann  seinen K o p f in m eine R ich tung  u nd  ich  sah, w er es war. H ead  Carrier!’ r ie f  
ich  laut, d en n  er w ar es, d e r spa ter zu dem  grofien K rieger des G eisterhem des 
w urde, das je tz t von F ast H o rse  getragen w ird. A ber dam ais w ar er noch  ein 
Jüngling, vieUeicht e in  J a h r  a lte r  als ich. Als ich  du rch  das G estriipp  raim te, sah ich 
wie e r g leichzeitig  seinen K o p f  und  sein M esser hob. D ann  e rkann te  er m ich. ‘O h, 
S po tted  W ease l,’ r ie f  er—denn  das w ar m ein N am e dam ais—die m orderischen  
Snakes haben  m ich  um geb rach t.’ D am it schlofi er seine A ugen und  roUte zur Seite.
“Ic h  ra im te  zu ihm  hin, derm  ich  w ar sicher, dab  er zu den  Sandbergen hiniiber 
gegangen war. E r h a tte  zwei abgebrochene Pfeile in sich, einen in der Seite u nd  
einen  im  Bauch. Ic h  schob sein H e m d  beiseite  u nd  lauschte  nach  seinem  H erzen , 
und  ich  k o n n te  ein schw aches G erausch  vem ehm en . D aim  roll te  ich  ihn au f die 
Seite. D e r  P fe il in  seinen  R ippen  w ar d u rch  den  K orp e r h indu rchge tre ten  un d  die 
P feilsp itze  k leb te  voU Blut. Es gelang m ir, m ein  Lasso um  den Schaft zu w ickeln  und  
ihn  m it viel M ühe aus seinem  K o rp e r zu ziehen. Ic h  b rach te  ihm  W asser und  lieb 
ihn  trin k en , aber er korm te n ic h t viel aufnehm en. Ic h  w usch  seine W u n d en  so gut 
ich  k o n n te  u nd  ich  h ie lt ihn u n d  w ein te . D ie  D am m erung  kam , und  er o ffnete  
seine A ugen u nd  sagte m it schw acher S tim m e, ’G eh  weg. S po tted  W easel, lab m ich  
w ie ein  K rieger s te rb en .’ I c h  w an d te  ein, dab  ich  ihn  n ach  H ause bringen w iirde, so 
dab  er bei seinem  V olk  s te rben  konne. ‘N e in ,’ sagte er, ‘ich  w ill n ich t, dab m ich
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m eine E lte m  ste rben  sehen. Ic h  w ill h ier s terben , alleine.’
“U nd  so, im m er n o ch  w einend, Hefi ich  ihn  d o rt nnd zog m ich  ins U nterholz  
zurück. Ic h  k o n n te  sein T odeslied  h in te r m ir schw âcher w erden  hôren. Ic h  fand 
eine seichte Stelle im  Flufi u nd  se tz te  m ich  m it m einem  K o p f zw ischen den H ànden  
hin. O h, ich  w ar traurig. U m  m ich  herum  se tz ten  die grünen Sànger ein. Ich  h a tte  
F rôsche nie gem ocht, aber als ich  w ein te , w urde m ir die Schdnheit ihres Liedes 
bewufit. Es erfullte m ich  m it so viel T rauer, ich  dachte, m ein  H erz  w ürde 
niederfallen, ohne je w ieder aufzusteigen, und  ich  w ein te  lauter. Bald kam  der 
grôfite de r F roschpersonen  zu m ir hoch  und  sagte, ‘W arum  w einst du, w o w ir d ich  
doch  nur au fhe item  woUen? B ist du uns n ich t dankbar?' U nd so erzâhlte ich  ihm  
von m einem  Freund, H ead  C arrier, d e r im  S terben  lag. F roschhauptling  sagte, ‘Ich  
weifi, wie das ist m it F reunden . A ber ih r L eute spielt m anchm al m it uns und  tô te t  
uns ohne jeglichen G rund. Ih r  geh t sehr grausam  m it euren kleinen  B rüdem  um .’ 
U nd  ich  rief, ’O h, U nterw asserschvrim m er, w enn  du  m ir dieses M al hilfst, w erde ich 
m einen L eu ten  erk laren , euch  in R uhe zu lassen. N iem als w ieder w ird ein Pikim i 
seinen k leinen  B rüdem  Schaden zufugen.’ So zeigte m ir F roschhauptling  dann an, 
geduldig zu sein und  tau ch te  ins W asser ab.
E r b lieb  lange weg. Sieben P ersonen  senk ten  sich bere its  am  N ach th im m el, 
als e r w ieder au ftauch te . T ie f  in seiner fe tten  K ehle trug  e r eine stinkende, grüne 
Kugel Schlam m . E r w ar erschôpft, u nd  ich  h a lf ihm , die Bôschung 
h inaufzukriechen . N a ch  e iner W eile  sagte er, ’Ic h  m ufite zum  H eim  des H âuptlings 
der U nterw asserw esen gelangen. E r s trâub te  sich uns zu helfen, aber nachdem  ich 
ihm  von de inem  V ersp rechen  erzâh lte , gab er m ir d ie se M edizin. N un  n im m  sie 
und  trag  sie a u f  die W u n d en  deines Freudes auf.’
“Ic h  ran n te  zu H e ad  C arrier zurück, ru fend  und schreiend, denn  ich  w ufite, er 
w ürde froh  sein, m ich  zu sehen. A ber als ich  d o rt ankam , w ar er ka lt und  s te if  und 
seine A ugen s ta rrten  h in au f zu den  S tem en. N u n  w ufite ich, e r w ar zum  
S cha tten lan d  gegangen. O h n e  viel H offn tm g schm ierte  ich  jedoch den stinkenden  
Schlam m  a u f seine W u n d en , fiel dann  in e inen  tie fen  Schlaf. K urze Z e it danach  
spürte  ich  etw as K altes a u f m einem  G esich t, und  als ich  aufw achte, stand H ead
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Carrier, trop  fend nafi über m ir. ‘’W ach auf, du  T u-n ich ts-gu t,’ sagte er zu m ir, “du 
hast den  halben  M orgen  verschlafen, und  ich  w ar schon schw im m en.’ Ich  se tzte  
m ich  au f u nd  guckte  ihn  an, d en n  ich  w ar m ir sicher, er w ar ein G eist, der 
gekom m en war, um  m ich  zu qualen. A ber er sagte, ‘Als ich  heu te  m orgen aufw achte, 
h a tte  ich  das m erkw ürdige Geftihl, an  jenem  O rt gewesen zu sein, von dem  
n iem and zurückkehrt. Ic h  tràum te , dafi ich  von den Snakes g e tô te t w orden  bin.
U nd  als ich  h e ru n te r schaute, h a tte  ich  am  ganzen K ôrper so ein stinkendes Zeug, 
also ging ich  zum  River, um  es abzuw aschen.’ Ich  beschaute seinen K ôrper, und 
n ich t eine einzige Schram m e w ar zu sehen.
“Spàter bei e inem  grofien F est erzâh lte  ich diese G esch ich te  der Schw ester 
m einer M u tte r, die eine heilende F rau  innerhalb  der N ever Laughs G em einschaft 
war. ‘T ô ric h te r junger M ann , w arum  hast davon n ich t früher erzâhlt?^ sagte sie. ‘N un  
w erde ich d ich  die A rt und  W eise  des H eilens lehren, denn  du b ist auserw àhlt.’
A lso w urde ich  ein  M ann-m it-v ie len -G esich ter und  b in  es n o ch .”
W h ite  M an ’s D og  seufzte. D ie  w eifikopfigen A dler w aren fort.
“Spater dann, e rh ie lt ich  von den  Black P a in t P eople  rich tige M edizin , aber das 
is t eine andere  G esch ich te .” M ik-apis S tim m e verhallte.
W h ite  M a n ’s D og  g laubte  e inen  A usdruck  des Schm erzes in den  A ugen des 
a lten  M annes zu sehen u nd  das iiberrasch te  ihn. E r h a tte  n ich t gedacht, dab  M ik- 
api n o ch  G efühle h a tte . E r h a tte  gedach t, dab  M anner-m it-v ielen-G esich ten  über 
solche Schw achen erhaben  seien. D e r geschm erzte  Blick h a tte  ihn  überrasch t, aber 
auch g leichzeitig  gefreut. Es ffeute ihn, zu w issen, dab M ik-api noch  im m er in der 
W e lt  de r M enschen  leb te.
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A n jenem  T ag, als die L one E a te r ih r Lager abrissen, um  zu dem  H andelshaus am 
B ear R iver zu reisen, sab F ast H o rse  alleine h in te r dem  Z e lt seines V aters, das von
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einem  G estell hangende B iberm edizinbündel anstarrend . Es w ar ein  grofies Bündel. 
Es h a tte  im gefàhr die M afie eines Schw arzhornkalbes, u nd  die ungegerbte 
LederhüUe w ar vergilb t und  sprôde. T ag  fur T ag  safi e r d o rt fur sich, das Bündel 
anstarrend , in der H offnung , seine K râfte  zu spüren. Sein V ater, Boss Ribs, h a tte  
das Bündel so lange er d enken  k o n n te  gehü te t, und  sowohl er als auch sein V ater 
gingen davon aus, daf3 das B ündel eines Tages an ihn w eitergere ich t w erden  w ürde. 
Sein V a te r w arte te  bis F ast H o rse  alt u nd  geduldig genug war, aile L ieder und  R ituale 
zu lernen , die m it den  G egenstânden  in  dem  B ündel zu tu n  ha tten . Aile Lebew esen 
im  L and der P ikunis h a tte n  dem  M edizinbündel ihre L ieder gegeben, und  die 
K râfte , d ie es be inha lte te , w aren  im m ens. A ber nur, w enn die Z erem onie rich tig  
voUzogen w urde. U n d  deshalb  w ar Boss R ibs n ich t in F ile, seinen Sohn zu 
u n terrich ten . D e r Z e itp u n k t w ürde schon friih genug kom m en.
A ber all dies h a tte  sich je tz t verandert, da sich F ast H orse  verandert ha tte . Er 
w ar innerhalb  seiner eigenen G em einschaft zum  A ufienseiter gew orden. E r suchte 
n ich t m ehr nach  der G esellschaft der anderen , und sie verm ieden  ihn. D ie  
M adchen , d ie  ihn e inst so bew undem d  angeschaut h a tten , w and ten  nun ihre A ugen 
ab, w enn e r vorrüberging. D ie  jungen M an n er b e tra ch te te n  ihn  als Q uelle 
sch lech ter M edizin , und  die A lten  luden ihn  n ich t m ehr zum  R auchen  ein. Selbst 
sein e igener V a te r h a tte  begonnen, ihn  m it Zw eifeln und  B edauem  anzusehen. W as 
F ast H o rse  betraf, je langer er die B iberm edizin  anstarrte , desto  m ehr verlor sie ihre 
B edeutung fiir ihn. D as w ürde n ich t seine A rt von K ràften  sein. Seine K râfte  
w ürden  g reifbarer u n d  u n m itte lb are r sein.
K altm acher—er sp o tte te  über K altm acher. E ines Tages, au f einem  seiner 
e insam en, erfolglosen Jagdzüge, w ar er vom  P fe rd  gestiegen und  h a tte  K altm acher 
herausgefordert, ihn  a u f  de r Stelle um zubringen; er h a tte  n ich ts, w ofür es sich zu 
leben  lohnte . Z uerst h a tte  er g ez itte rt, aber als n ich ts passierte , w urde er lauter, 
w ü tender. A n jenem  T ag  w ollte  er s terben , er begriifite den  T od , er woUte, daC 
K altm ach er m it seinen  eisigen F ingem  sein H erz  zerdrückte . E r sang sein 
T odeslied  u nd  w arte te . N ich ts . U n d  dann  w urde er b itte r, und  er hab te  sein V olk 
und  allés w oran  sie g laubten . Sie h a tte n  keine K raft. Sie w aren  erbâm üich , h a tten
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A ngst vor allem, die N apikw ans eingeschlossen, die ihnen  ihr Land w egnahm en, 
w ahrend die P ikunis selbst no ch  d arau f standen. N u r Ow l C hild h a tte  K raft und 
M ut. E r nahm , was e r w ollte; er verach te te  die N apikw ans und  to te te  sie. E r lachte 
über ihre G reifer u nd  H aup tlinge, w enn sie V ergeltung androhten . U nd er lachte 
über sein eigenes V olk w egen ih rer schw achen H erzen .
Als er das schabige M edizinbündel an sta rrte  un d  diese D inge dachte, horte  
F ast H orse  S tim m en, Schreie, und  er sah ein paar K inder zum  dstlichen  R and  des 
Lagers laufen. Es gab hauftg A uftuh r im  Lager, besonders w enn Besucher ankam en, 
und  F ast H o rse  dach te , dafi es w ahrschein lich  Jag er von einem  der anderen  
G em einschaften  w aren. A us m ilder N eugier stand  er au f und  ging in jene R ichtung.
Ads er den  R and  des Lagers e rre ich te , s tanden  bere its fiinfzehn bis zwanzig 
L eute um  her, die u n te re in an d er rede ten . “Ic h  erkenne w eder das P fe rd ,” sagte 
einer, “n och  die seltsam e D ecke, m it der e r sein G esich t verhüUt,” sagte ein  
anderer. “E r gehort zu keinem  unserer Lager,” sagte ein d ritte r.
D as P ferd  w ar k lein und  weifi, m it schw arzen N arben , die durch  das H aar 
schienen. Es lie f in e inem  langsam en, m erkw ürdigen G ang, als ware es einm al 
n ied e rg eritten  w orden , ohne sich davon zu erholen.
Als die G esta lt n ich t w eit vom  Lager e n tfe m t war, schlug sie ihr rech tes Be in 
über den  H als des P ferdes und  sprang ab. D as P ferd  senk te  seinen K o p f  und  
begann das Frühlingsgras zu fressen.
Zw anzig M e te r von der G ruppe  en tfe rn t, h ielt die dünne G esta lt inne und  
sch ü tte lte  ih ren  K opf. D ie  D eck e  viel von ih rem  G esich t, und  die Frau neben  Fast 
H orse  h ie lt ih ren  A tem  an. D as G esich t w ar m ager, die pockenvem arb te  H a u t zog 
sich eng üb e r die K nochen . D e r  M arm  h ielt d ie  D ecke  über seinen A rm en  vor sich 
hin. D ie  L eu te  s ta rrten , schwiegen.
“Ha! E rk en n t ih r m ich  n ich t. Lone Eater? Bin ich  so lange fo rt gewesen, habe 
ich  m ich  so sehr verandert?” D e r  M aim  lach te . “D u, Eagle R ibs, kennst du  m ich  
n ich t?”
P lo tz lich  schrie Eagle R ibs, d e r vorne in der G ruppe  gestanden  h a tte , und  Hefi 
seine M u sk ete  fallen. E r ran n te  au f den  M ann  zu, aufschreiend: “D u  bist es! D u  bist
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es!” E r lomarmte die dünne G esta lt u nd  rie f  zurück zu den  Leuten: “Es ist Yellow  
Kidney! E r k eh rt zu seinen L eu ten  zurück!” In  seiner Auffegung ha tte  er seinem  
F reund  die D ecke  en trissen . U nd  nun  sah er wie die F rauen die H ande  vor ihre 
M ünder schlugen und  aufschrien. D ie  M anner starrten . “W as ist denn  das?
E lende Lone Eater! E rk en n t ih r euren  B ruder n ich t?” E r w and te  sich seinem  
Freund  zu, u nd  Y ellow  K idney  h ie lt seine H àn d e  hoch. Sein M und  bheb  often, als 
w are er m itten  im  Lac hen  ü berrasch t w orden, aber es kam  kein  T o n  heraus.
D ie  L eute liefen nach  vom e, an dem  sprachlosen Eagle R ibs vorbei, um  ihren 
B ruder zu berühren  und  zu um arm en. Es w urde viel gew eint. Zwei der Frauen 
rann ten  ins Lager zurück, um  H eavy Shield W o m an  zu sagen, dafi ihr M ann nach 
H ause gekom m en war. E in  Junge  von zehn W in te rn  hob Eagle R ibs’ M uskete  au f 
und  versuch te  sie sich an die B rust zu legen. Fast H orse  w ar fort.
"D ies is t denn  m eine G esch ich te . D u, Eagle R ibs, du. W h ite  M a n ’s D og, ih r k en n t 
die W a h rh e it von dem , was ich  gleich erzahlen w erde. A ber ih r w ifit noch  n ich t 
allés.” Y ellow  K idney  b e tra ch te te  die M anner der verschiedenen All Friends 
G em einschafts G ruppen . Sie h a tte n  gerauch t, und  dann  h a tten  sie gegessen, und  
nun s to p ften  viele von ihnen  ihre K urzpfeifen. D e r G eruch  von Fleisch und  R auch 
hing schw er in dem  grofien Z elt. T h ree  Bears verb rann te  im  Feuer etw as Salbei, um  
die L uft anzusüssen. D an n  lehn te  auch er sich zurück. D ie  Frauen, die die M anner 
b ed ien t h a tten , w aren verschw unden.
Y ellow  K idney  erzâh lte  von der R eise ins C row  Land, von den  kalten  N ach ten  
des W an d em s, von dem  M angel an Fleisch, und  von dem  M om ent, in  dem  er 
W h ite  M a n ’s D og  m it den  anderen  j ungen M ân n em  losgeschickt ha tte , um  einige 
der g rasenden  P fe rde  zu steh len . “D an n  sand te  ich  Eagle R ibs in eine R ich tung  
und  F ast H orse  in die andere. D ie  d icken  Büffelfânger w aren überaU im  Lager 
angebunden. D as Lager selbst e rs treck te  sich du rch  das ganze T al, m indestens 
v ie rh u n d ert Z elte . N apikw ans w aren  auch  d o rt. H and ler od e r FeUjager. Sie 
sch ienen  sehr b efreu n d e t zu sein m it den  Crows, viele von ihnen  safien um  die 
F euer im  Lager herum . A ber schliefihch w urde es ruhig. W ir  w arte ten , bis die
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le tz ten  d e r b e tru n k en en  N ach tschw arm er e rschôpft w aren. Ic h  zog m ir m einen 
U m hang über den  K o p f  und  ging ins Lager. Y oung Bear C h ie f und  D ouble R unner 
haben  m ich  das schon früher tun  sehen. Ic h  ging kühn  u n te r  den  Z elten  um her, bis 
ich  end lich  in de r M itte  des Lagers, neben  dem  grofien Z e lt ih rer rauchenden  
G esellschaft stand. D o r t  sah ich  m ich  um , und  es dauerte  n ich t lange, bis ich das 
fand, w o nach  ich  suchte. D as R o te  L ich t de r N a c h t schaute du rch  ein L och in den 
WoUcen herun ter, und  ich  sah deutH ch, n ich t ganze zehn M ete r von m ir en tfe m t, 
das T ip i des b lauen Büffels. W ie  ih r wifit, ist das das Z elt unseres a lten  Feindes,
Bull Shield, de r die P ikunis e tliche  M ale zum  Schreien gebrach t hat. Ic h  naherte  
m ich  seinem  Z elt m it V ors ich t und  do rt, an e inen  P fo sten  gebunden, stand  das 
schonste  schw arze P ferd , das ich  je gesehen habe. N un , w enn  ich  alleine auf 
diesem  U berfall gew esen w are, w are ich  in das Z elt gegangen und h a tte  Bull Shield 
die K ehle  durchgeschn itten . O h , h a tte  ich  das nur getan! A ber ich w ar fur die 
jungen M anner, d ie bei m ir w aren, veran tw ortlich , also en tsch ied  ich, das P ferd  zu 
nehm en  und  zu verschw inden. Als ich  das Lasso du rchschn itt, flüsterte  ich  in sein 
O hr. D an n  fing ich  an, ihn wegzufuhren. E r w ar begierig, m it m ir m itzukom m en. 
M an k o n n te  sehen, dafi e r ein gescheites T ie r  war.
“A ber w ir w aren keine  h u n d ert Schritte  gegangen, bevor ich  lau ten  Làrm  am 
R ande des Lagers ho rte . Ic h  schob den  U m hang von m einem  K o p f und  h ie lt m ein  
O h r in jene R ich tung . E in  le ich te r W in d  w eh te  gegen m einem  R ücken  und  
deshalb  k o n n te  ich  n ich t deu tlich  horen. M eine O h ren  w urden so grofi w ie die des 
W ackelt-m it-dem -S chw anz u nd  bald  k o n n te  ich  W o rte  vem ehm en , und  als ich  sie 
rich tig  verstand  w aren es in der T a t  w ütende  W o rte —’O h, ih r Crows seid 
küm m erlich , eure P fe rd e  sind küm m erlich , und  eure F rauen  m achen m ich  krank! 
W en n  ich  die Z e it h a tte , w ürde ich  herum reiten  und  die K opfe eurer küm m erhchen  
F rauen  abschneiden , ih r feigen C row s’—gesprochen  in  der Z unge unserer L eute, so 
k lar in jener N ach t, w ie ich  es euch  je tz t b e rich te .”
W ie  du rch  e inen  Z auber, h o rten  alle M an n er a u f zu rauchen  und  d reh ten  ihre 
K opfe  in Eagle R ibs R ich tung .
“N ein , n e in .” Y ellow  K idney  lachte. “Eagle R ibs is t ein m utiger und  w eiser
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P ferdenehm er. E r kerm t die Folgen e iner sole hen H andlung. Es w ar n ich t seine 
Stim m e, die ich  in jener N a c h t h o rte .”
“Fast Florse!” Es w ar aus seinem  M und  heraus, n och  bevor W hite  M an's D og 
n ach d en k en  k o n n te .
Yellow  K idneys dunkle A ugen h ie lten  die des jungen M annes lest. N ach  
einer W eile  sagte er, “Es w ird  b ek an n t w erden. Es h a t Z e it.”
“W^o ist F ast H orse?” firagte T h ree  Bears. “E r ist ein M itglied  der Doves. E r 
sollte h ier sein .” E r n ick te  in die R ich tung  der D oves, die am  w eitesten  en fem t 
safien. Zw ei von ihnen  standen  a u f und  schliipften durch  den  E ingang hinaus.
“Ic h  h o rte  d ie  e rs ten  A nzeichen  von A ufregung in einem  nahegelegenen Z elt 
und  zog m ein M esser. Als ein M ann  m it e inem  K urzgew ehr herauskam , tra t ich 
nahe an ihn  heran  und  stiefi m ein  M esser in sein H erz . D an n  eilte ich, das schwarze 
P ferd  im m er noch  fuhrend, zum  nord lichen  R and  des Lagers. D rei M anner ran n ten  
an m ir vorbei, dann  w eitere  zwei, und  ich  begann zu glauben, dafi m ein  G luck halten  
w iirde, dafi ich  es schaffen w ürde, das schw arze P ferd  zu besteigen und zu den  
W^agen der N apikw ans zu re iten , um  d o rt dann  nach  W esten  abzubiegen, und  m ich 
w ieder m it m einen  F reunden  zu vereinen. A ber ich  sah eine G ruppe von M annern  
neben  einem  Z e lt stehen , aufgeregt m ite inander redend , und  e iner zeigte au f m ich. 
Ich  wufite, dafi ich e n td e ck t w orden  war, also liefi ich  das P ferd  los, ran n te  h in te r 
ein T ip i u n d  ran n te  n o ch  etw as w eiter. Ich  h o rte  Schüsse fallen und noch  m ehr 
ru fende M anner. D re i M an n er ran n ten  in m eine R ichtung, aber sie h a tten  m ich  
n o ch  n ich t gesehen, also sch lüpfte  ich  in  ein  Z e lt h inein . Ic h  h ie lt m ein M esser 
bere it, um  die B ew ohner zu erstechen . Als sich  m eine A ugen an das schwache 
L ich t e ines N ach tfeu e rs  gew ohnten , k o n n te  ich  m ehrere  K orp e r en tlang d e r W an d e  
sehen, ab er k e in e r von  ihnen  bew egte sich. Z u n ach st dach te  ich, es handelte  sich 
nu r um  H au fen  von D ecken , als ich  am  anderen  E nde eine G esta lt aufstehen  und  
ihre D eck e  abstre ifen  sah. Ic h  h a tte  m ich  en tschlossen , anzugreifen, aber ich  sah, 
dafi es ein  junges M adchen  war. Sie guck te  m ich  nur an, und  ihre A ugen w aren vom  
S ch laf schwer. Ic h  fand es m erk w ü rd i^  dafi die anderen  G esta lten  n ich t von den  
G ew ehrschüssen  gew eck t w orden  w aren. A ber d ieser G edanke w urde du rch
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Stim m en ausserhalb des Z eltes schnell fortgew ischt. Ic h  kenne  genügend von d e r 
Crow zunge, um  zu verstehen , dafi sie sagten, ich  h a tte  diesen W eg  genom m en, dafi 
ich  h ier vorbeigegangen sei. Ic h  h a tte  keine andere W ah l, als zu versuchen, m ich  zu 
verstecken , also schlich  ich  zu dem  M adchen  h inüber, legte m eine H an d  üb er ihren  
M und und  k ro ch  m it ih r u n te r  d ie  D ecke. Ic h  h a tte  diese gerade über unsere 
K ôpfe gezogen, als ich  hô rte , w ie die  E ingangm atte  geoffhet w urde. Es w ar lange 
stiU, w àhrend  der B eobach ter seine A ugen üb er die D eck en  g leiten  liefi. D an n  
erschallten  ein paar R u le  etw as w eite r en tfem t, und  ich  hô rte  die M a tte  zufallen.
“N a c h  e iner W eile  nahm  ich  m eine H an d  von dem  M und  des A lâdchens, aber 
sie blieb m it ih ren  A ugen geschlossen hegen. Ic h  tas te te  u n te r die D ecke, und  sie 
w ar n ack t u nd  ihre H a u t w ar heifi. Ic h  fuhlte ihre B rüste und  ih ren  Bauch, und  sie 
w aren heifi und  feucht. Ic h  k o n n te  das n ich t verstehen , d enn  das Feuer w ar kaum  
grofi genug, um  zu sehen. Es w ar k a lt in d iesem  Z elt, aber sie w ar n ack t und 
schw itzte. D e r  V erstand  m ac h t m erkw ürdige D inge, w enn  er du rcheinander ist, 
und  ich  spürte  e inen  H a u ch  von E rregung fur dieses heifie M adchen. Inzw ischen 
h a tte  sich das D urcheinander zur anderen  Seite des Lagers h in  verlagert. Ich  fand 
sie d o rt zw ischen den  B einen  und  drang  in  sie e in—n ich t ohne Schw ierigkeiten, 
d enn  sie w ar e rs t am  R ande, eine Frau zu w erden. N ach d em  ich  m ein V ergnügen 
gehab t h a tte , ro llte  ich  weg, und  da t ra f  es m ich, dafi sie sich n ich t bew egt ha tte , 
ke in  G erâusch  von sich  gegeben h a tte , nu r m it geschlossenen  A ugen da lag. D a  ich 
allm àhlich A ngst w egen d ieser tm gew ôhrdichen U m stànde  bekam , k ro ch  ich  zum 
F euer un d  nahm  e inen  b ren n en d en  S tock. Ic h  zog die D ecke  weg und sah sie an. 
Ic h  h a tte  es schon einm al gesehen, vor einigen W in te m , als unsere L eute davon 
be tro ffen  w aren, als d ie H â lfte  de r Lone E a te r zugrunde gingen. D o rt au f ihrem  
G esich t u nd  ih rer B rust w aren  die g efu rch te ten  A nzeichen. Ic h  h a tte  m ich  m it 
e iner gepaart, die m it W in d p o ck en  im  S terben  lag."
Zum  zw eiten  M al in jener N ach t, sp rach  W h ite  M an ’s D og  ohne 
nachzudenken . “M ein  T raum ! M ein  T raum !” E r b ed eck te  seinen M und  vor 
E n tse tzen , aber die W o rte  hangen im m ifiverstàndlich  in d e r StiUe des Zeltes.
R id es-a t-th e -d o o r sah seinen  Sohn sch arf an. M ehrere  der anderen  M anner
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m urm elten  ih re  M ifibilligung. Es w ar n ich t gu t fur einen jungen M ann, seinen 
A ltesten  zu u n terb rechen , besonders w ahrend  solch e iner w ichtigen  D arstellung.
W h ite  M a n ’s D og  spürte , wie sein G esich t von der Schm ach brannte; aber 
m ehr n o ch  spürte  er eine Schwere ü b e r sein H erz  kom m en, die ihn schw achte und 
es unm oglich  m achte, zu sprechen, selbst w enn er es gewoUte hatte .
Y ellow  K idney  sah über das Feuer hinweg. “Ih r  H erzlosen! T ade lt diesen 
jungen M ann  n ich t. E r  ha t seine Sache gegen die C row  m utig  u nd  weise erledigt. 
U nd  nun  hore  ich von H eavy Shield W om an , dafi e r in  m einer A bw esenheit fiir 
m eine Fam ilie gejagt hat. E r ist ein  g u ter junger M ann, und  ich  danke ihm  vor euch 
M itg h ed ern  d e r E hrengeseU schaften .”
A ber W h ite  M an ’s M annes h a tte  Y ellow  K idneys W o rte  n ich t gehort. E r 
wufite zu gut, was in jenem  Z elt passiert war. E r w ar in  seinem  T raum  d o rt gewesen, 
und  das M adchen , das w eifigesichtige M adchen , h a tte  ihre A rm e gehoben, n ich t 
fiir ihn, so n d em  fiir Y ellow  K idney. W aru m  h a tte  er Yellow  K idney n ich t von 
seinem  T rau m  erzahlt? Solch ein T raum  ware ein  Z eichen  sch lech ter M edizin  
gewesen, u n d  sie w aren v ielleicht um gekehrt. Y ellow  K idney  w are dann noch  ein 
ganzer M ann , n ich t diese bem itle idensw erte  G estalt....
Es w ar ruhig gew orden in dem  grofien Z elt, als die M anner zusahen, w ie Y ellow  
K idney  n ach  seiner P fe ile  u n d  dem  T ab ak b eu te l tas te te . D ie  P erlen  a u f dem  B eutel 
h a tten  e in  anderes M uster, als jenes, w elches sonst von den  P ikunis b e n u tz t w urde. 
M it seinen F austen  gelang es Y ellow  K idney, seine Pfeife in den  B eutel zu tauchen  
und  sie zu fiiUen. E r h ie lt die Pfeife  in seinem  linken  H an d te lle r und  h ie lt e inen  
stum pfen  Zw eig in der F a ite  seiner anderen  H an d , die M ischung h ineinstopfend . 
E in er de r jüngeren M an n er nahm  einen  b ren n en d en  S tock aus dem  F euer und  
leh n te  sich nach  vorne, um  die Pfeife  anzuzünden.
“D anke, C a lf Shirt. U n d  nun  ffagst du  dich, w ie aUe anderen , was m it m einen  
H an d en  passiert ist, dafi sie so sein soUten.” Y ellow  K idney  paffte  an seiner Pfeife 
und  sah sich  in  dem  Z e lt um . E r h a tte  d ie R uhe  eines M annes, de r das Schlim m ste 
d u rch leb t h a t u n d  d en  W e r t  des Ü berlebens in  F rage stellte. E r e n tfe m te  die Pfeife  
m it e iner stum m elartig  vem arb ten  H a n d  und  fuhr fort. “W ie  ich  sagte. m ein K o p f
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w ar sehr du rche inander und  ich  bekam  A ngst. Ic h  fing an, m ich  zu den 
versch iedenen  D eck en  hinzubew egen. Ic h  w arf sie zurück und  sah beim  L ichte  
m eines b rennenden  S tockes, dafi sie alle junge M adchen  w aren, to t, und  m it 
W in d p o ck en  bedeck t. O h , ich h a tte  A ngst. Ic h  liefi den  b rennenden  S tock fallen 
und  e ilte  hinaus, m ich  n ich t darum  küm m em d, w em  ich  d o rt begegnen w ürde.
Allés w ar besser als jenes T odeszelt. Als ich draufien stand  und versuchte, m eine 
Innere ien  u n ten  zu behalten , m erk te  ich, dafi es w ie verriick t schneite. D ieses 
E nde des Lagers w ar im m er no ch  ruhig. Ich  dachte, m ein G lück w ürde halten , tro tz  
dem , was ich  in  jenem  Z elt gesehen und  getan  ha tte . Ic h  dach te , der Schnee w ürde 
das D urcheinander vergrofiem  im d m ir helfen, zu fliehen. A ber dann sah ich  zwei 
M anner von einem  T ip i zu m einer R ech ten  a u f m ich  zukom m en. In  m einer Eile 
h a tte  ich  m einen  U m hang in dem  T o d esze lt zurückgelassen. Sie b rauch ten  n ich t 
lange, um  m ich  als F e ind  zu erkerm en, und  e ine r von ihnen  w a rf einen Speer nach 
mir. M ir gelang es auszuw eichen, aber d e r andere h a tte  eine M uskete , und als ich  
m ich  u m d reh te , um  davon zu rennen , h o rte  ich  e inen  Schuss und  m ein rech tes Bein 
gab nach. Ic h  w ar am  O berschenkel ge tro ffen  w orden. U nd  nun  fielen sie über 
m ich  her, und  einer g riff  m ein  H a ar und  ich  spürte  kaltes Stahl an m einer S tim . Sie 
h a tten  vor, m ich  zu skalpieren.
“Ic h  mufi das Bew ufitsein verloren  haben , denn  das nachste , w oran ich  m ich 
erinnere, war, dafi m ich  unsere Feinde um ring ten , u n d  sie red e ten  und  lachten. 
O bw ohl ich  ihn  nur zweim al zuvor gesehen h a tte , e rk an n te  ich  diesen verargerten  
M ann. Es w ar Bull Shield, und  ich  wufite, dafi e r m ich  fur sich selber haben  w ollte. 
Ic h  spuck te  ihn  an u n d  n an n te  ihn  e inen  C row  H unde-esser; dann  fing ich  an m ein 
T odeslied  zu singen, denn  ich  wufite, sie w ürden  m ich  nun  to ten . U nd ich  w ollte 
e inen  gu ten , schneUen T o d  ste rben , m eine F e inde  verspo ttend . W ie  ich  m ir 
w ünsche, dafi es so gew esen ware! E tliche  von  ihnen  kam en  m it ihren  M essem  au f 
m ich  zugestü rm t und  h a tte n  m ich  um gebrach t, w enn n ic h t etw as M erkw ürdiges 
passiert w are—d er w ü tende  Bull Shield gebo t ihnen  aufzuhoren. E r war ruhig und 
nach d en k lich  gew orden. E r w echselte  einige W o rte  m it den  anderen. Ich  k o nn te  
sie n ic h t verstehen , da  ich  lau t in ih re  G esich te r sang. V ier von ihnen  hoben  m ich
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au f und trugen m ich  zu e inem  nahe Hegenden G rofib latterstam m . D o rt leg ten  sie 
m eine H àn d e  au f die rauhe R inde. D ann  zog Bull Shield sein schweres M esser aus 
seiner H iille u nd  fing an, m eine Finger, e inen  nach  dem  anderen , abzusagen.
Z uerst, versuchte  ich  still zu b leiben, um  zu zeigen, dafi m ir das n ich ts ausm acht. 
M eine H an d e  w aren au f G rund  der K âlte  eh  taub. A ber darm  tra f  der Schm erz au f 
die w arm en Stellen und  rann  wie B litze du rch  m einen  K orper. Ic h  bifi m ir beinahe 
die Zunge ab. D an n  schrie ich  w ie ein  w ahrer Lowe und  verlor em eu t das 
Bewufitsein.
“Als ich  aufw achte, safi ich  au f einem  hageren w eifien P ferd  m it m einen 
B einen u n te r  ihm  zusam m engebunden. Sie h a tten  die Ziigel um  m einen H als 
gew ickelt. M ir mufi übel gew orden sein, denn wie m ein K inn  so auf m einer Brust 
ruh te , sah ich  die faule, gefrorene Aus sc h ü ttu n g  m eines M agens a u f m einem  H em d. 
Als ich die K raft zurück bekam , m einen  K o p f zu heben, fielen m eine A ugen au f Bull 
Shield. E r trug  nun  e inen  ganzen K opfschm uck , und  er h a tte  ein R epitiergew ehr 
neben  seinen  Fus sen im  Schnee stehen. D ann  zeigte er m ir an: G eh  und erzahl 
den  H ock t-w ie-F rauen , dafi das ist, was w ir m achtigen  Crow s m achen, w enn sie ihre 
M adchen  schicken, um  unsere  P fe rd e  zu stehlen. E iner von ihnen  schlug dem  
k n o chendürren  P ferd  au f das H in te rte il, und  sie alle Hefien einen  K riegsschrei los, 
als ich  im  tre ib en d en  Schnee ih r Lager verliefi.”
V iele Sym path iebekundungen w urden  fur Y ellow  K idney  geaufiert, und  eine 
n o ch  heftigere  Schelte fur C row s w egen d ieser E m iedrigung. Selbst T h ree  Bears, 
d e r se it langem  die heifien W o rte  den  Jüngeren  überliefi, d rü ck te  seine W u t aus. 
“Bevor die  kom m ende  Jah resze it d e r hochstehenden  Sonne vorrüber ist, w erden  w ir 
die jam m erlichen C row s bezah len  lassen. V iele unserer B rüder aus den anderen  
L agem  w erden  uns begleiten , w enn sie erfahren, was Y ellow  K idney angetan  w orden 
ist. W ir  w erden  sie schw er b estra fen .” Alle in dem  Z elt schw oren, dafi sie sich dem  
K rieg e rtn ip p  anschhefien  w ürden. M anche  w ollten  bere its am  nachsten  T ag  
losziehen, aber es w urde beschlossen, dafi sie nach  dem  Sonnentanz Lager gehen 
w ürden. T h ree  Bears w ollte , dafi alle P ikunis vom  Schicksal Y ellow  K idneys 
erführen .
107
W ah ren d  des heftigen  W ^ortwechsels h a tte  R ides-a t-the-door seinen Sohn aus 
dem  Z elt schlüpfen sehen. E r h a tte  seinen Sohn w ahrend  Y ellow  Kidneys 
Schilderung b eobach te t, und  e r wufite n ich t, was er daraus m achen sollte. W hite  
M an ’s M annes h a tte  m it gesenk tem  K o p f dagesessen, o ffenbar n ich t m al zuhorend. 
R ides-a t-the-doo r h a tte  dieses V erhalten  schon o fters gesehen, und  er w ollte  n ich t 
glauben, dafi er es in seinem  Sohn sah; es w ar das B enehm en von jem andem , der 
etw as Schlechtes getan  ha tte . U nd es h a tte  etw as m it Yellow  Kidneys trauriger 
G esch ich te  zu tun . N u n  h a tte  sich W h ite  M a n ’s D og  davon geschlichen, w ie ein 
H u n d , d e r F leisch gestoh len  hat.
“A ber la h r ’ fort. Y ellow  Kidney, erzahl uns, w ie du dieses G rauen überleb t 
hast,” sagte W ipes-his-eyes, K o p f  der D oves G esellschaft. E r w ar m it e iner von 
Yellow K idneys Schw estem  verheiratet.
“Es fallt schwer, sich daran zu e rinnem , was ich in jenen ersten  Schlafen ta t, 
W ipes-his-eyes. D ie  C row s h a tte n  m ir m einen  M an te l genom m en—ich  erinnere  
m ich, ihn  an e inem  von denen  gesehen zu haben, d ie m ein P ferd  geschlagen 
h a tte n — aber sie h a tte n  m ir e ine  de r D ecken  des weifien M annes über die Schultem  
gelegt. J e n e n  ganzen T ag  und  den  nachsten  b in  ich  im m er w ieder bewufitlos 
gew orden. A ber m ein  schabiges, kleines P fe rd —das, au f dem  ihr m ich  hab t 
ankom m en sehen—lie f e infach  w eiter. In  e iner N a c h t w achte  ich  au f und fand uns 
in e inem  H ain  m it speerb la ttrigen  B aum en stehen. D e r K o p f  m eines Pferdes w ar 
gesenkt, aber es afi n ich t. Ic h  wufite, dafi es bald zusam m enbrechen und  w ir dann 
erffieren  w ürden. A ber es fing an zu dam m em , und ich  sah, dafi w ir im  T al des Elk 
Rivers w aren. Es h a tte  aufgehort zu schneien, und  d e r W in d , de r uns auf den  Plains 
geplagt h a tte , w eh te  n ic h t m ehr. Als ich  m einen  K o p f  hob, um  an m einem  le tz ten  
T ag  in d e r W e lt  des A lten  M annes um herzuschauen, sah ich  a u f der 
gegenüberliegeneden U ferse ite  e in  k leines D orf. M ein  K o p f w urde klar, und  ich 
sah R auch  aus den  R au ch lo ch em  ih re r Z elte  steigen. Ich  wufite, dafi es eine 
G ruppe von C row  H o lzsch n e id em  oder Jag em  sein k o n n te , aber ich  w ollte  lieber 
d o r t s te rben , als n o ch  w e ite re  S tunden  des T odes leben. A lso hob  ich  den K o p f 
m eines P ferdes und  tr ieb  ihn  vorran. Als w ir den  E lk R iver überquerten , spürte  ich
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das kalte  W asser um  m eine K nie, und  zweim al strauchelte  das Pferd. D ann  dach te  
ich, es w are besser, zu e rtrinken . A ber w ir schafften  es bis zur anderen  Seite, und 
ich  r i t t  geradew egs zur M itte  des k leinen  Lagers. Ic h  w ar zu schwach, um  
aufzuschreien, und  deshalb  w arte te  ich, bis sie aus ihren  Z elten  kam en. E rneu t 
w urde m ir schwarz vor Augen, und  diesm al g laubte ich, m einen Schatten  
davongleiten zu sehen. A ch, w ar das ein friedvoUes Gefuhl. Ic h  spürte m einen 
K orper gleichzeitig  w arm  und  kalt w erden. D ann  flog ich  über die weifien Plains 
und  sah vor m ir die Sandberge. Ich  fing an zu w einen, denn  ich sah die 
L angverstorbenen m it ausgestreck ten  A rm en  vor ih ren  Z elten  stehen. A ber dann 
w and ten  sie ihre G esich te r ab. Ich  rie f  den  A lten  M ann an, m ich  gehenzulassen, 
denn  ich  w ollte m ich  m einem  V a te r und  m einer G ro fim utter und  m einem  a ltesten  
Sohn, d e r an der hustenden  K ran k h eit gesto rben  war, anschliefien. Sie standen  
d o rt m it T ràn en  in den  Augen. A ber dann  w and ten  auch sie sich ab und die 
Sandberge verhüU ten sich.
“Ic h  w achte  in e inem  verdunkelten  Z elt m it einem  m erkw ürdigen, sich über 
m ich  beugenden M ann  auf. N a c h  einer W^eile ffagte ich  ihn, ob ich im  
S chatten land  war, aber er sch ü tte lte  seinen K o p f und  d eu te te  an, dafi e r m eine 
Zunge n ich t verstand. D an n  m ach te  er das Z eichen  des S po tted  H orse  Stam m es. 
Ich  w ar se it fu n f Schlafen d o rt gewesen. Sie h a tten  m ich  aufgenom m en im d w aren 
dabei, m eine K ran k h e it zu bekam pfen. D en  le tz ten  T eil h a tte  ich  n ich t verstanden , 
also hob ich  m eine H ànde , um  ihm  m eine V erw irrung anzuzeigen. D ann  sah ich 
m eine H àn d e . Sie w aren  m it dem  S to ff  des weifien M annes in Bündel gew ickelt, 
und  ich e rin n e rte  m ich  daran, was passiert war. O h, ich  w ein te  b itte rlich , denn  ich  
h a tte  die F àh igkeit verloren, e inen  Bogen zu spannen, eine M uskete  abzufeuem , 
den  S chw arzhom em  die  H a u t abzuziehen. Ic h  w ürde so nutzlos sein, w ie ein a lter 
H u n d , u n d  das m it m einen  n ich t m al neununddreifiig  W in tern ! Ic h  fing w ieder an 
m it dem  M an n  zu sprechen , zu flehen, er m oge m eine F inger zurückholen, aber 
w ieder m ach te  er e in  Z eichen , dafi e r m ich  n ic h t verstand. D an n  stand  er au f im d 
verliefi das Z elt.
“Fs w urde N a c h t und  ich  lag da und  d ach te  an m eine H eavy Shield W om an ,
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m eine Sôhne und  T o ch te r. I c h  w ürde nie w ieder fur sie jagen gehen kônnen , und  
ich w ollte eher d o rt a u f  de r Stelle sterben , als sie m ich  so sehen lassen. Ic h  fing an, 
m ich  selber zu bem itle iden . Ic h  w ein te  und  w ein te , und ffagte Sonnenhauptling, 
w arum  er seinen e lenden  Y ellow  K idney  n ich t sterben  hefi. W as h a tte  ich getan, 
das ihn  so beleidigte? D an n  schw or ich, ich  w ürde fur alle A lten  in den Sandbergen 
jagen, da ich  in d iesem  L eben n ich t m eh r fur m eine eigene Fam ilie jagen gehen 
k onn te , w enn  er m ich  nu r s te rben  liefie und  m ir m eine F inger zurückgâbe.
“M ein  Ja m m e m  u nd  d ringendes B itten  w urden du rch  das E rscheinen  einer 
alten  F rau  un terb rochen . Sie h a tte  e inen  M edizinbeu te l bei sich. Sie h a tte  ein 
gutm ütiges G esich t und  sie trug  ih r graues H aar u n te r einer K appe aus 
S chw arzhom haut offen. Sie k n ie te  sich neben  m ich und  m ach te  das Z eichen  einer 
M edizinfrau. H in te r  ih r stand  ein T o p f  m it kochendem  W^asser. D ann  w ickelte  sie 
m eine H à n d e  aus und  h ie lt sie nahe an ih r G esich t heran. Sie w aren sehr 
lu ftem pfînd lich  und ich  k o n n te  selbst ih ren  A tem  a u f ihnen  spüren. Ich  zog sie 
zurück und  sah sie m ir selber an. Sie w aren schwarz und  aufgeblâht, wie eine Blase 
voll W asser. A ber un terha lb  des schw arzen Schorfes k o n n te  ich  sehen, w ie sich 
neue rosa H a u t b ildete. Sie rü h rte  ein  G em isch  aus verstam pftem  Bârengras und 
K râhenw urzeln  und  einem  B latt, das ich  n ich t kann te . Sie sang eine H eilungslied 
und k au te  etw as B üffelnahnm g und blieb  es a u f die W un d en . D an n  trug sie das 
G em isch  au f und  w ickelte  m eine H àn d e  in neue T ücher. AUein an ihrer G egenw art 
k o n n te  m an erkerm en, dal5 sie eine erfahrene  H eile rin  war. Sie làchelte  nie, aber 
de r gu tm ütige A usdruck verlieb  ih r G esich t n ich t. Ic h  sch lief ein  und tràu m te  von 
m einer eigenen  to te n  G rof3m utter.
“Ic h  w ar au f dem  W eg  der Besserung, tran k  B rühe und  afi etwas W ackelt-m it- 
dem -Schw anz- und  Prairielàuferfleisch, das sie m ir b rach ten . D an n  einige Schlafe 
spà ter e rw ach te  ich  schw eifigebadet von e inem  fu rch terhchen  H àm m em  in  m einem  
K opf. M ir w urde kalt, im d m eine Z àhne fingen an  zu k lappem , so dafi ich  glaubte, 
sie w ürden  zerspringen. D ie  ganze N a c h t w arf ich  m ich  im  Schm erz hin  und  her.
Als d ie M edizin frau  am  M orgen  kam , um  nach  m ir zu sehen, h a tte  ich  m ich  ein 
w enig beruh ig t. A b er sie sah sich m ein  G esich t an und  ih r U n te rk ie fer fiel herun ter.
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d enn  ich  h a tte  angefangen, die k leinen, ro ten  W u n d en  zu entw ickeln . Ic h  sah sie 
au f m einen A rm en, un d  ich  spürte  sie um  m einen M und  herum , und w ieder w urde 
ich  von F ieber und  S chü tte lffost überkom m en. M ein  K orper fing an, sich dera rt 
heftig  aufzubaum en, dafi ich  n ich t die K raft h a tte , stillzuhalten. D ie a lte  Frau eilte 
nach  draufien und  k eh rte  m it zwei a lteren  M annern  zurück. Sie h ielten  Streifen 
ungegerb ten  L eders in  ih ren  H an d en . N ach d em  sie m ich  festgebunden ha tten , 
zeigte m ir die Frau an, dafi sie alle die le tz te  W indpockenseuche überleb t ha tten .
Sie w ürden  es n ich t w ieder bekom m en. A ber inzw ischen w nrde ich  von ro ten  
W u n d en  gequalt, die a u f m einem  ganzen K orp er auftra ten , und  ich  h a tte  A ngst 
solch e inen  schreck lichen  T o d  zu sterben . Ic h  weifi n ich t, fiiir wie lange das so 
w eiterging, denn  ich  stand  neben  mir. W ah ren d  m einer Q ualen  sah ich  viele D inge, 
D inge, d ie e inen  gesunden  M ann  um  seinen V erstand  bringen w ürden. V ieU eicht 
zeigte der A lte M ann end lich  G nade, in dem  er m ir erlaubte, zu sterben, aber ich  
m ufite seine A rt und  W eise  in  F rage steUen. V iele M ale k eh rte  ich  zu den 
Sandbergen zurück, n u r am  R ande angekom m en, um  w ieder zurückgezogen zu 
w erden. D en  einzigen F rieden , den  ich  kann te , w ar w enn m eine V erw andten  m ir 
zulachelten.
“E ines Tages k eh rte  ich  dann  zum  Z elt zurück. Ich  w urde von 
Sonnenhauptlings W arm e  gew eckt, als e r die W an d e  anstrah lte . D ann  vem ahm  ich 
den  G eruch  von F leischbrühe, und  ich  w urde ein  w enig hungrig. Ich  stü tz te  m ich  
a u f m eine EUenbogen und  sah m ir m einen  K orper an. E r w ar m it einer heUen Salbe 
bedeck t. V iele der W in d p o c k en  w aren abgefaUen, u nd  ich  k o n n te  die w ü tenden  
N arb en  sehen. Es w ar d o rt, an jenem  Tag, w ahrend  ich  m eine N arben  u nd  m eine 
H an d e  anguckte, dafi ich  e rkann te , w eshalb ich  so schw er b estra ft w orden  war. W ie  
ih r M an n er d e r K riegergeseU schaften w ifit, habe ich  in aUen D ingen, zum  R ande 
m einer M og lichkeiten , versucht, eh ren h aft zu handeln. A ber d o rt in jenem  
C row zelt, in jenem  Z e lt des T odes, habe ich  eine d e r e in fachsten  A nstandsform en 
gebrochen , n ach  d e r M en sch en  leben. In  dem  ich m it dem  ste rb en d en  M adchen  
aufierehelichen G esch lech tsverkeh r h a tte , nahm  ich  ih r d ie E hre, die M oglichkeit, 
tu g en d h aft zu sterben . I c h  h a tte  jenen W eg  genom m en, d en  nu r die übe ls ten  der
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A asfresser einschlagen. U nd  so h a t A lte r M ann, der m ich  erschuf, m ir m ein  L eben 
m ehrere  M ale genom m en und  m ich  so zurückgelassen, schlim m er noch  als to t  zu 
sein, jeden T ag  an m ein  V erge hen  zu denken , jedes M ai, w enn  ich  die k leinste  
Sache m ache, die m an fiir se lbstverstandlich  n im m t, daran  e rinnert zu w erden .” D ie 
K raft w ar aus Y ellow  K idneys Stim m e gew ichen und  er safi bewegungslos da, in das 
F euer h in u n te r starrend . D as Z e lt w ar so still w ie der T od , bis a u f  das gelegentliche 
K n istem  des pechschw arzen  H olzes. D raufien in  der schw arzen N ach t, w eh te  eine 
W in d  von N o rd en  h e ru n te r u nd  riitte lte  oben  an den  Spitzen der Z eltstangen. D ie  
Felle, die stram m  über d ie Z eltstangen  gezogen w aren, schlugen im  W in d , und das 
Feuer flackerte, flam m te anschliefiend auf.
T h ree  Bears r ic h te te  e in  G eb e t an  alle A hnen  oben, bedank te  sich fur die 
R ü ck k eh r ihres Sohnes u nd  sagte dann  leise, "D ie G eiste r korm en grausam  sein. 
Yellow K idney, aber a u f  ihre A rt und  W eise  ist es eine B elehrung.” E r sah die 
jüngeren M anner in dem  Z elt an. “H a b t ih r F ast H o rse  gefunden?”
“N ein , sein V a te r h a t ihn  seit dem  M ittag  n ich t m ehr gesehen,” sagte e iner 
de r D oves.
“W e n n  er gefunden  w ird , sagt ihm , w ir w ürden  m it ihm  reden  woUen.”
O bw ohl es n ich t ausgesprochen w urde, lag kein  Zw eifel daran, dafi es F ast H orses 
lautes P rah len  gew esen war, was diese sch lech ten  D inge ü b e r Y ellow  K idney  
geb rach t h a tte . A ber d ie M an n er a ch te ten  F ast H orses V ater. D ie  B iberm edizin  
h a tte  die sta rk sten  K rafte  von  aUen Bündeln, und  Boss R ibs h a tte  es g u t gehü te t. 
N u n  w ürde sein Sohn b estra ft w erden. V iele hofften , dafi Y ellow  K idney sein 
R ech t, seine V erstüm m elung  zu rachen, ausüben w ürde, indem  er Fast H orse  to te . 
W e n n  dies n ic h t geschah, w ürden  sie d en  jungen M ann  w ahrschein lich  verbannen. 
So k o n n te  Boss R ibs e in  w enig  G esich t bew ahren.
Bevor sie w eggingen, em e u e rten  d ie  M anner ih ren  Schwur, gegen die Crow s in 
den  K rieg  zu ziehen. Es w urde en tsch ieden , dafi sie dies im  M o n d  des gelben 
G rases tu n  w ürden. Sie w ürden  Bull Shield fur seine G rausam keit bezahlen lassen.
T h ree  Bears r ie f  h in te r  R id es-a t-th e -d o o r her, e r soUe bleiben, w ahrend  die 
M an n er n ach e in an d er gingen. E r zündete  seine P feife  an und  lehn te  sich zurück.
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Sein ste ifer R ücken  schm erzte  ihn  sehr, und  e r m ufite sich e inen  M om en t lang 
ausruhen. E ndlich  sprach  er, “W aru m  ist W h ite  M an ’s D og  m itten  in Yellow 
K idneys G esch ich te  gegangen?”
R ides-a t-the-door sah T h ree  Bears an, aber der alte M ann  h a tte  seine Augen 
geschlossen. “Ich  glaube, e r h o rte  etw as, was ihn  aufrü tte lte . Ich  weifi es n ich t. Es 
be sc ham  te  m ich, ihn  gehen  zu sehen .”
“V ielleicht w ar er n u r be trüb t. Y ellow  K idney  ist nu r noch  ein 
bem itle idensw erter M ann. Ic h  weifi n ich t, was er tun  w ird .”
“Ic h  h a tte  A ngst, dafi e r so zurückkehren  w ürde. W ie  er sagte, e r w are besser 
dran, w enn er to t  ware. Es schm erzt m ich, ihn  so zu sehen, aber ich w ünschte, er 
w are n ich t z iuückgekom m en. Ic h  beftirch te, dafi noch  m ehr sch lechte D inge 
passieren  w erd en .”
“G laubst du, er w ird  sich rachen—an Fast H orse?”
“Im  M om ent, glaube ich  n ich t, dafi er sich darüber im  K laren  ist. E r 
bem itle id e t sich selber und  d e n k t nu r an sein M ifigeschick. Bald, aber, w ird  er 
anfangen, an Fast H o rse  zu d en k en .”
“Es k o n n te  etw as in  G ang se tz ten . Solch schlechtes B lut in einer k leinen  
G ruppe  w ie d e r L one E a te r k o n n te  uns alle schw er treffen . ”
R ides-a t-the-doo r dach te  eine W eile  lang nach. E r wufite, was zu tun  war, aber 
er m och te  es n ich t aussprechen. Boss R ibs w ar ein  F reund  von ihm , und  er h a tte  
bere its genug gelitten . Schliefilich sprach er es doch  aus. “F ast H orse  sollte 
ve rb an n t w erden—h eu te  nach t, falls w ir ihn  finden  konnen. J e  eher er fo rt ist, desto  
eher w erden  d ie  L eute  aufhoren, über ihn  und  Y ellow  K idney  zu reden. V ielleicht 
konnen  w ir die V ergeltung  verh indem , bevor Y ellow  K idney  die M oglichkeit hat, 
da rüber n ach zu d en k en .”
“Ic h  fuhle genau w ie du, R ides-at-the-door. V ie lle ich t kan n st du  m it Boss R ibs 
sprechen, ihn  davon überzeugen. F ast H o rse  selbst zu verbannen . W e n n  es ruhig 
erled ig t w erden  kann , ohne  A ufruhr, w erden  unsere L eute dieses P rob lem  vergessen 
un d  m it ih ren  A ngelegenheiten  w eite r m achen  konnen . Es g ib t e in  paar H itzk o p fe  
in d iesem  Lager. W ir  m üssen  sie abküh len .”
i n
“w ie  leid m ir Boss R ibs tut! E r h a t bereits zwei F rauen und drei K inder zum  
S chatten land  verloren. Seinen eigenen Sohn verbannen—”
“R ede m it ihm . Sag ihm , es mufi fiiir das W ohl der L eute getan  w erden—und 
ftir die S icherheit seinen  Sohnes.” T h ree  Bears lehn te  sich nach  vom e, und der 
Schm erz trieb  ihm  T ran  en in die Augen. E r k lop fte  die A sche aus seiner Pfeife. 
“N o c h  etwas. H eavy Shield W om ans M ann  ist w ieder da, w om it ihre G ebete  erfuUt 
w urden. Ic h  m och te , dafi W E ite  M an ’s D og zu den  anderen  G ruppen  re ite t und  
ihnen von ih rem  Schwur, M edizinfrau  beim  nachsten  Sonnentanz zu sein, berich te t. 
E r kann  am  M orgen lo sre iten .”
R ides-a t-the -doo r k an n te  T h ree  Bears sein ganzes L eben  lang und  dach te , er 
k an n te  die R ich tung , in d ie der V erstan d  des a lten  M annes ging, aber T h ree  Bears 
verstand  es des ôfteren , ihn zu überraschen. “W aru m  W hite  M an ’s Dog?”
T h ree  Bears begann das schm erzvolle U nterfangen  des A ufstehens. “Ich  
vertraue ihm ,” sagte er einfach.
“W^as w ird aus unserer R eise zum  H andelsfort?  D ie  L eute w ollten am  M orgen 
losziehen ,” sagte R ides-a t-the-door, dem  alten  M ann au f die Beine helfend.
“W ir  konnen  es um  einige Schlafe verschieben. W ir  m üssen die R ückkehr 
unseres gu ten  V erw and ten , Y ellow  K idney, fe iem .”
T ro tz  d e r Sorge um  die H and lung  seines Sohnes an jenem  A bend, m ufite 
R ides-a t-the -doo r über d ie  A rt und  W eise  lacheln, m it der sein a lte r F reund  ste tig  
versuchte, fiir seine L eu te  allés w ieder gu t zu m achen. D eshalb  ist er H auptling , 
dach te  R ides-a t-the-door.
A m  nach sten  M orgen  w ar es ka lt, u nd  e in  le ich te r R egen sp rüh te  von den  
Z elthau ten . U n te r  den  W attew o lk en  sah die P airie  so griin aus wie das W asser des 
T w o M ed ic ine  R ivers, und  die e rs ten  B lum en b lüh ten . W h ite  M an ’s D og fiihrte das
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graue P ferd  von den  H e rd e n  zum  Lager h in  u nd  b em erk te  n ich t, dafi seine 
M okkasins voUig durchnafit w aren, oder dafi de r R auch  schw er und  n iedrig  über den 
Z elten  hing. N o c h  bem erk te  er den  M ann, de r vom  Lager her au f ihn zu kam , bis er 
spürte, w ie sich das P fe rd  gegen seine Führung  strâub te . E r hob  den  K o p f und  sah 
seinen V ater, und  e r h ie lt an.
R ides-a t-the -doo r vergeudete keine W o rte . “Ich  m och te  über g estem  abend 
sp rechen ,” sagte er. “Irgendetw as an Y ellow  K idneys G esch ich te  ha t d ich  
beunruhig t, und  je tz t beunruh ig t es m ich. Ic h  m ochte, dafi du  darüber red est.”
U nd  so erzâhlte  W h ite  M an ’s D og  seinem  V ate r von seinem  T raum , von den 
M âdchen  in  dem  T odeszelt, und  davon, wie Y ellow  K idney  au f G rund  des T raum es 
so schreck lich  h a t le iden  m üssen.
“H â tte  ich  Y ellow  K idney  von  dem  T raum  erzâhlt, bevor w ir die Crows 
überfielen, h â tte  er die W eish e it e rkann t, d ie im  U m kehren  lag. D iese D inge w âren 
ihm  dann  n ich t zugestofien. W^âre ich  n u r verstândig  genug gewesen zu sehen ...”
D ie  W o rte  verloren  sich und  hingen in der nassen, d icken  Luft.
R ides-a t-the -doo r sah h in u n te r zum  Flufi. Sein L auf h a tte  sich über d ie  le tz ten  
paar Schlafe e rh o h t, als d e r Schnee im  R ückgrat schm olz. Bald w ürde er ohne Farbe 
sein, rauschend, grofie S teine in seinem  krâftigen  V erlau f das T al h inun ter wâlzen. 
W âh ren d  d ieser Z e it w ürden  e in  oder zwei Jungen  aus dem  Lager verloren gehen, 
nur um  nie w ieder gesehen zu w erden. R ides-a t-the-door h a tte  sich o f t Sorgen um  
seine Sohne gem acht, um  W h ite  M a n ’s M annes und  R unning  F isher, aber solche 
Sorgen sch ienen  je tz t m ilde und  w e it en tfe m t.
“D u  m achst d ir  V orw ürfe ,” sagte er. “D u  glaubst. Y ellow  K idney von deinem  
T raum  zu erzâhlen, h â tte  alle sch lech ten  D inge abgew ehrt. Es ist natürlich , so zu 
fuhlen. A b er was w âre, w enn  du  es ihm  erzâh lt hâ ttest?  M ânner, selbst erfahrene 
K rieger, hô ren  n ic h t im m er a u f die V em unft, w enn  sie kurz vor ihrem  G ew inn 
stehen . D as ist w ie e in  F ieber. J e  nâher am  G ew inn dran , desto  m ehr verseh leiert 
das F ieber die U rteilsk raft. D ie  W e lt  w ird  aus dem  G leichgew icht geworfen.
M anche  D inge w erden  zu w ichtig , andere  D inge n ich t w ich tig  genug. Es stim m t, 
dafi du  YeUow K idney  von deinem  T raum  h â tte s t erzâhlen soUen, und  es s tim m t
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vielleicht, dafi er um gekehrt ware. A b er ich  glaube, dafi es zu spât gewesen wâre.
D ie W e lt w ar bereits aus dem  G leichgew icht. Ih r  w art schon zu nahe am  Lager der 
Crow, um  V em im ft zu sehen und  so g ingt ih r w eiter, die G efahren  keim end. N ein , 
mac h d ir keine V orw ürfe. D u  hast hôchstens eine false he B eurteilung getroffen.
Ich  befu rch te , dafi de in  F reund, F ast H orse , dieses U nheil m it seiner h itzkophgen  
P rahlerei herbeigefiih rt h a t.”
“Es bescham t m ich, dies zu sagen, aber ich  h a tte  ihm  gem e die Schuld 
zugewiesen. Ich  habe ihm  die Schuld zugewiesen. J e tz t  bin  ich  m ir n ich t sicher.” 
“Seine H andlungsw eise sp rich t fur sich .”
“M ik-api v e rrich te te  seine M edizin  an m ir, um  den G eist, der den  T raum  
verursachte, aus seinem  K orper zu tre ib en .” W hite  M an ’s D og  b e trach te te  das Lasso 
in seinen H anden . “Es fuh lte  sich gut an, davon ffei zu sein. Z um  ersten  M ai, seit 
dem  P ferdenehm en , fuhlte  ich  m ich  ffei. A ber M ik-api sagte m ir, dafi der G eist 
n o ch  im m er da draufien sei, d a rau f w artend , sich einem  anderen  unserer L eute 
an zu b in d en .”
“D as kann  passieren, w enn  d e r G eist n ich t voUstandig verstanden  w ird .” 
R ides-a t-the -doo r sah seinen  Sohn an. “D u  darfst d ich  selber aber n ich t als U rsache 
dieses G eistes sehen. E r ex is tie rte  bereits, u nd  er h a t beschlossen in deinen  K o rp er 
zu tre ten . M anche G e iste r sind zu stark , als dafi w ir sie v em ich ten  koim ten. Sie 
gehen  von e inem  K o rp e r in einen anderen  über, u nd  dann  in noch  einen anderen. 
Jed es  M ai mufi m an m it ihnen  fertig  w erd en .”
“W as ist m it Y ellow  K idney? K ann  ihn d e r gleiche G eist überkom m en 
haben?”
“D e r gleiche G eist, d e r deinen  T raum  bew irk te , bew irk te  ihn in das T odesze lt 
zu gehen .”
“U nd  F ast H orse?”
“N ein . Ic h  denke, es Hegt in  F ast H o rses  N a tu r, lau t und  prahlerisch  zu sein 
und  anderen  w eh  zu tun . M anche M an n er sind  nun  m al so .”
“W as w ird  aus ihm  w erden?”
R id es-a t-th e -d o o r w ar e inen  K o p f  grofier als W h ite  M an ’s Dog, ein grofier
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M ann m it einem  b re iten  O berkôrper. A ber als er seufzte, sanken seine Schu ltem  in 
sich zusam m en und  seine G esichtszüge fielen ein. “Ic h  w erde je tz t zu Boss R ibs 
gehen .” E r sta rrte , m it hangender M iene, irgendw o über d ie  Schultern  seines 
Sohnes hinweg. In  jenem  M o m en t w ar er viel a lter als seine siebenundvierzig 
W in te r. “T h ree  Bears w ill ihn  vom  Lager der Lone E a te r verbann t sehen. Ich  soli 
Boss R ibs die N ach rich t m itte ilen .”
R ides-a t-the-door nahm  einen  S ch ritt nach  vom e und  um arm te  seinen Sohn 
le ich t unbeholfen .
“Ich  bin in m einem  H erzen  froh, dafi du  n ich ts  Falsches gem acht hast. U nd  
ich  scham e m ich  gedach t zu haben, dafi du es v ielleicht ha ttes t. Lafi dein H erz  von 
diesem  T raum  u nd  seinen Folgen los, denn  du tragst genauso w enig Schuld wie 
d ieser River, w enn er ab  und  zu e inen  unserer Ju n g en  davontràgt. ”
Als W h ite  M an ’s D og  seinen V a te r zum  Lager zuriickgehen sah, fuhlte er sich 
gleichzeitig  le ich ter u nd  trauriger. E r w ar m it Fast H orse  zusam m en aufgewachsen, 
und  nun w iirde sein F reund  verbann t w erden. E in  T eil von sich selbst w iirde m it 
Fast H o rse  gehen, um  niem als w iederzukehren . A ber es ta t  genauso w eh, seinen 
V a te r seine schm erzvolle A ufgabe ausfuhren zu sehen. R ides-a t-the-door und  Boss 
R ibs w aren auch  zusam m en aufgew achsen und  w aren sich ih r ganzes L eben über 
nahe gewesen. V iele M ale h a tte n  Boss R ibs u nd  seine S itz t-neben-ihm -F rau  im  Z elt 
seines a lten  F reundes gespeist. N un , selbst w enn  Boss R ibs die N o tw end igkeit der 
V erbannung seines Sohnes verstünde, w iirde er R ides-a t-the-doo r nie fiür das 
Ü berb ringen  der N a ch rich t verzeihen. V a te r und  Sohne w iirden aUe leiden.
D ouble  S trike W o m a n  gab ih rem  Sohn eine Schüssel Brühe, lehn te  sich dann  
zurück und  fuhr m it ih ren  A nw eisungen fort. Sie h a tte  eine L iste m it N am en  von 
denjenigen, die e r in all den  L agem , die er besuch te , griifien sollte. E r sollte 
e tlichen  von ihnen  N ach rich te n  überbringen . E r sollte A n tw o rten  zurückbringen, 
freundlich  zuhoren, respektvoll sprechen. U nd  er sollte so viel K la tsch  wie m oglich 
sam m eln.
W ie  soil ich  sonst m ithalten?  W ir  besuchen die anderen  Lager n ich t m ehr so
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wie früher. Als ich  ein  M adchen  war, besuch ten  w ir den  ganzen W in te r  lang. W ir  
zogen von Lager zu Lager u nd  L eute hiefien uns wiUkommen. M ein  V ater war ein 
w ichtiger M ann  u n te r  den  H a rd  T opkno ts . W ir  w ufiten über ailes was sich 
e re ignete  B escheid .”
S triped  Face, D oub le  S trike W o m an s jüngere Schw ester und  R ides-at-the- 
doors zw eite Frau w ar dabei ih rer Schw ester das H aar zu flechten und hô rte  zu. 
“U nser V a te r w ar kein  w ich tiger M ann. Er w ar kein  H aup tling  und niem and horte  
a u f ihn ,’’ sagte sie.
“D u  k an n tes t ihn  n ich t so w ie ich. W o  auch im m er w ir h inkam en, ach te ten  
ihn die Leute. E r w ar au f seine A rt ein A nfuhrer.”
K ills-close-to-the-lake safi a u f  der anderen  Seite des Feuers und bere ite te  
W h ite  M a n ’s D ogs B eutel m it F leisch zu. Sie w ar ein schüch tem es M adchen, 
schlank, e in  J a h r  jünger als er. Sie w ar ebenfalls seine N eb en m u tte r. V or einem  
Ja h r  w ar er sehr ü berrasch t gewesen, als sein V ater sie sich zur d ritten  Frau 
genom m en h a tte , aber sie w ar die T o c h te r  eines M annes, de r sein L eben lang nur 
U nglück gehab t h a tte  und  arm  war. R ides-a t-the-door h a tte  sie aus G utm ütigkeit 
dem  M ann  gegenüber zur F rau  genom m en. N u n  w ar sie w enig m ehr als ein Sklave 
fiir d ie  anderen  beiden  E hefrauen. Als er zusah, wie sie das P ack e t fertig  m achte, 
stiegen in  ihm  ein paar der a lten , gem isch ten  G efuhle, die er ih r gegenüber 
em pfunden  h a tte , w ieder auf, und  er versuchte  sich a u f  den  W ortw echsel zwischen 
seiner M u tte r  und  ih rer Schw ester zu konzen trie ren . A u f de r einen Seite w ünsch te  
er, K ills-close-to-the-lake w are nie bei ihnen  eingezogen, denn  sie w ar tm glücldich 
in d iesem  Z e lt und h a tte  eine  G esp an n th e it hereingebrach t; au f der anderen  Seite 
w ar er du rch  sie u nd  d ie  Spannung, d ie zw ischen ihnen  bestand , angeregt.
M anchm al erw ischte e r sie, w enn sie ihn  anguckte, und  wufite, dafi sie etw as in ihm  
sah. W as ihn  betraf, verb rach te  er die m eiste  Z e it dam it, zu verh indem , sie 
anzugucken, denn  es reg te  ihn  an, und  e r w ar sich sicher, dafi jeder dies sehen 
k o n n te .
J e tz t  w and te  sich seine M u tte r  e m e u t an ihn. “W ie  du  weifit, haben C row  
F oo ts L eu te  ih r Lager im terha lb  des Z usam m enkom m ens vom  T w o M edicine R iver
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und  dem  Bear River. Ic h  m och te , dafi du  ihm  diesen T abak  bringst und ihm  sagst, 
dafi sein K usin, R ides-at-the-door, und  dessen Frau, D ouble  Strike W om an, ihm  
allés G u te  w iinschen und  hoffen, dafi e r dieses bescheidene G eschenk  ann im m t. 
W ah ren d  du  da b ist, m och te  ich, dafi du einen gu ten  Blick au f seine T o ch te r, L ittle  
B ird W om an , w irfst. R ede  m it ihr, spafi m it ihr, und  w enn du  es irgendwie schaffst, 
gehe m it ih r spazieren. D u  b ist m ein  Sohn und  ich finde, es ist an der Z eit, dafi du 
d ich  in deinem  eigenen Z elt n iederlafit.” Sie lachelte und fugte hinzu, “C row  F oo t 
ist e in  m ach tiger M ann  und  w iirde e inen  gu ten  Schw iegervater abgeben.”
W h ite  M an’s D og  verbarg seine Ü berraschung n ich t. “A ber sie w ar n ich t mal 
eine Frau, das le tz te  M ai als ich  sie sah.”
“D as w ar vor zwei W ^intem, der W^inter der H u stenk rankhe it. Ich  denke, du 
w irst sie sehr verandert vorfinden. Sie h a t gute H iiften , diese. Sie wiirde d ir viele 
K inder gebâren .” D ouble  S trike W o m an  zuckte zusam m en, als S triped Face an 
ihrem  Z o p f zog. “O h, du  n ich ts  gute! W ie  du m ich  m ifibrauchst. W en n  du  n ich t 
m eine Schw ester w arst, w iirde ich  d ich  rausschm eifien und d ich  bei den  N apikw ans 
leben  lassen .”
W h ite  M an ’s D og  h ô rte  zu, w ie sie sich zankten , aber er dach te  daran, was 
seine M u tte r  gesagt ha tte . Sie w ollte also auch, dafi e r sein eigenes Z elt e inrichtete! 
E r spürte , w ie seine S tim m ung bei dem  G edanken  an seine eigene F rau  und  seine 
eigene Fam ilie stieg. A ber er d ach te  n ich t an L ittle  B ird W om an , oder selbst an 
jem anden w ie K ills-close-to-the-lake. W ie  so o ft in den  le tz ten  zwei M onden , sah er 
sich in seinem  eigenen Z e lt sitzend , angelehn t an eine R ückenstü tze , rauchend.
U nd  a u f der anderen  Seite des Feuers sah e r das ruhige G esich t von R ed  P a in t, als 
sie sich üb e r ihre S tickarbeiten  beugte. Es w ürde keine anderen  F rauen geben in 
dem  Z elt, nu r R ed  P a in t u n d  ih ren  gem einsam en Sohn.
D ie  E ingangsklappe o ffnete  sich, im d herein  kam  Rurm ing Fisher, gefolgt von 
R ides-a t-the-door. R unn ing  F isher w ar durchnafit, sein H e m d  un d  G am aschen 
dunkel an  den  S chu ltem  u n d  d en  O berschenkeln . E r sah W h ite  M an ’s D og  an und  
grinste. “W ah re n d  du  h ier d rin n en  m it den  F rauen  g e tra tsch t hast, w ar ich  
unterw egs und  habe N eu ig k e iten  gesam m elt.
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“W as fiir N euigkeiten?” sagte D ouble  Strike W om an . Sie befreite  ih ren  K o p f 
aus den  F ingem  ih rer Schw ester. “H ie r, kom m  setz' d ich  her. Leg d ir dieses Fell 
über die Schultem . K ills-close-to-the-lake, gib ihm  etw as von d ieser B rühe.” 
R ides-a t-the -doo r legte seine nasse D ecke  ab. W h ite  M an ’s D og b lick te  
seinen V ater an, dann  h ie lt e r den  Blick, um  zu versuchen, das G esich t seines 
V aters zu lesen. D o r t gab es ke inen  A usdm ck  zu deu ten , aber die Augen schienen 
ein w enig heller als sie n o ch  früher am  M orgen gew esen w aren.
“Es w ird  gesagt, dafi F ast H orse  das Lager verlassen h a t,” sagte R unning Fisher. 
“E r nahm  seine Sac hen  und  ist n och  w ahrend  der N a c h t fortgegangen.”
“O h, arm er Boss Ribs! A ber w arum ?” D ouble  S trike W om an  prefite  die Finger 
an ihre W angen  in e inem  A usdm ck  des Schocks.
R unn ing  F isher sah seine M u tte r  an. E r w ar an ihre Ü berreak tionen  gew ohnt, 
aber in seiner S tim m e schwang d ennoch  ein H au ch  von A bscheu m it. “H a s t d u ’s 
n ich t gehort? Fast H orse  ist Schuld an Y ellow  K idney’s Unglück. W egen  Fast 
H o rse  haben  ihn  die Crow s en td eck t. ”
“Sagen sie, w ohin  F ast H o rse  gegangen ist? ” sagte W h ite  M an ’s Dog.
R unning  F isher g rin ste  seinen B ruder e m e u t an. “Sich O w l C hild und  seiner 
Bande anzuschliefien. E r w ird  N apikw ans um bringen und ih ren  Besitz stehlen. Ow l 
C hild  ha t a u f ihn  gew arte t.”
“W o h e r  ist das bekann t?”
“D e r M arrow  B one sah ihn fo rtre iten . E r schob die N ach tw ache fur die H erde , 
un d  er sprach  m it F ast H orse . ”
W h ite  M a n ’s M annes sah seinen V a te r an.
“D as ist w ahr,” sagte R ides-at-the-door. “Ich  habe m it Boss R ibs geredet. Es 
schein t, als habe sich F ast H o rse  selber v e rb an n t.”
“D an n  ist e r n ich t langer e in  P rob lem  fur die Lone E ater. W ir  sollten froh  sein, 
dafi e r fo rt is t.” W h ite  M a n ’s D o g  w ar n ich t froh.
G enauso  w enig  w ar es R ides-a t-the-door. “Ic h  furchte , dafi er ein  grofieres 
P rob lem  als je zuvor w erden  w ird, w enn  e r sich O w l C h ild ’s Bande anschliefit. D ie  
haben  n ich ts  G u tes im  Sinn. Sie denken , dafi sie sich  E hre  verschaffen, indem  sie
120
N apikw ans um bringen. Allés, was sie erre ichen  w arden, ist dafi die 
b laubem an te lten  G re ife r h in te r  uns alien her sein w arden. D iese G reifer w arden 
uns wie griine G raskafer ausrauchem .”
“E ines Tages w arden  w ir sie bekam pfen  m üssen,” sagte R unning  Fisher. “D ie 
W eifih o m er grasen bere its a u f  unserem  BüffeUand.”
“VieUeicht w ird  sich das eines Tages ergeben, m ein Sohn. A ber fur den 
A ugenblick ist as besser, m it ihnen  zu verhandeln , solange w ir noch  etwas K raft 
haben. Es w ird nu r aus der N o t  heraus geschehen. dafi w ir kam pfen .”
“Ic h  weifi, dafi du  R e ch t hast, m ein  V ater. A ber ich  fiirchte m ich  fiir die 
Pikunis. L etz te  N a c h t traum te  ich, dafi w ir alia unsere F inger verloren ha tten , so wie 
d e r arm e Y ellow  K idney.”
“Es is t gut, dafi d u  d ir Sorgen m achst, W h ite  M an ’s Dog. A ber du  darfst n ich t 
vergessen, dafi d ie  N ap ikw ans den  P ikun is zahlenm afiig überlegen sind. Je d e n  Tag 
k o n n ten  die G reifer in unser Lager g e ritten  kom m en  und uns ausloschen. Es w ird 
gesagt, dafi bere its  viele S tam m e im  O s ten  verdrangt w orden  sind. D iese N apikw ans 
sind anders als wir. Sie w iirden n ich t eher aufhoren, bis alia P ikunis ausgero tte t 
sind .” R id es-a t-th e -d o o r h ie lt inne und  sah in  die G esich te r seiner Sohne. “Aus 
d iesem  G ru n d  m üssen w ir sie in R uhe lassen, ihnen  sogar etw as von unseren 
Jagdgeb ie ten  bewiUigen, d am it sie ihre W eifih o m er aufziehen konnen. W e n n  w ir 
w eise genug m it ihnen  verhandeln , w arden  w ir genügend fiir ims und unsere K inder 
ra tte n  konnen . Es ist n ic h t d e r  angenehm ste  W ag , aber as is t der einzige W ag .” 
“D a k an n st du d rau f w e tten , dafi das n ic h t angenehm  is t,” sagte D ouble  Strike 
W om an . “Bald w arden  diese sehnigen W eifih o m er unsere Schw arzhom er von dam  
Land vertre iben . W h ite  G rass W o m an  sagt, dafi sie gem ein sind und  aUes fressen, 
sogar K inder!”
“Ic h  glaube, dafi as eher W Tiite G rass W o m an  ist, die alias essen w ürde ,” sagte 
R unning  Fisher. “Sie ist so fe tt  w ie d e r w ahre Bar, w enn  er sich im  W in te r  zum 
Schlafen legt. I c h  w e tte , sie k o n n te  e inen  w ahren  B aren ebenso  essen—bei e iner 
M ah lze it.”
“D u  N ich tsnu tz! D u  m ach st d ich  üb e r m eine baste  F reund in  lustig, und  nun
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kom m st du von oben  bis un ten  tro p  fiend ins Z elt. G eh  und setz d ich  d o rt d rüben  
bin. G ib  ihm  no ch  etw as m ehr von  der Briihe. Es is t schon schlim m  genug, dafi der 
h ier' —sie zeigte au f W h ite  M an ’s D og—”in diesem  W e tte r  nach  draufien geht. W ir  
brauchen  keine zwei k ran k en  Sohne.”
R unning  F isher lac h t e u nd  bew egte sich h inüber zu seinen Schlafdecken. E r 
lehn te  sich zurück und  hob ein paar P feilschafte  auf, die er zum  H â rte n  über das 
Feuer gelegt ba tte . E r w ahlte  e inen  aus u nd  befuh lte  die w achsahnliche G la tte  m it 
seinen F ingem . D an n  v isierte  er die Lange um  der G eradhn igkeit w illen an, seine 
A ugen en tlang  g ie itend  lassend, bis sie au f seinem  B ruder ruhen  blieben. E r 
b e tra ch te te  das G esich t seines B ruders, w ahrend  sich  W h ite  M an ’s D og  einige 
le tz te  A nw eisungen von R ides-a t-the-door anhorte . Es w ar erne ruhige In telligenz 
d o rt, die R unn ing  F isher no ch  n ich t zuvor b em erk t ha tte . Es w ar n ich t das G esich t 
des jungen M annes, den  R unn ing  F isher einm al w egen seiner M ifigeschicklichkeit 
b em itle id e t hat. Z u  jener Z e it w ar R unn ing  F isher de r m it dem  G luck gewesen, 
derjenige, der zwei P ferde  und  eine M uskete  von den  C u tth ro a ts  gestohlen  ha tte .
E r w ar derjenige, de r eines Tages ein  grofier K rieger w erden w ürde. A ber nun 
schien W h ite  M a n ’s D o g  d e r A userw ahlte zu sein, und  R unn ing  F isher beneidete  
ihn. Als e r zusah, w ie W h ite  M an ’s D og  sein R oh lederschu lterbündel pack te , 
k o n n te  e r das G efuhl n ic h t u n te rd rü ck e n , dafi die Erfolge seines Bruders ihn  
irgendw ie abw erteten . E r w ürde irgdendetw as tu n  m üssen, um  zu E hren  zu 
gelangen, aber was? E r k o n n te  sich  e iner T ru p p e  P fe rd en eh m er anschliefien; jetzt, 
w o der W in te r  voriiber war, w ürden  viele T ru p p en  ausziehen. O d er er k o n n te  bis 
zum  K riegertrupp  gegen die Crow s w art en. A ber das w ürde e rst nach  dem  
S onnen tanz  geschehen .
E r schau te  K iU s-close-to-the-lake zu, w ie sie um  das F euer herum  ging, um  
W h ite  M a n ’s D og  den  B eutel m it F le isch  zu reichen. R ides-a t-the-door und  seine 
b e iden  anderen  F rauen  red e ten  a u f  der gegenüberliegenden Seite des Feuers 
m ite inander. N u r R unn ing  F isher sah, w ie das M adchen  seinen B ruder flüchtig  an 
d er Schu lter be rührte . N u r  e r sah den  schnellen  B hck und  das schnelle 
W eggucken , d ie E rro tu n g  in W h ite  M an ’s D ogs G esich t. A ber als er zurück zur
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aiideicii G iû p p c  5>cliautc, sah. cr, w ie S triped  Face ilm  geradew egs anb lick te , ein 
kleines G rm sen  au f im en i G esich t.
A m  d ritte n  T ag  seiner R eise, stand  W h ite  M an ’s D o g  a u f e in e r A nhebung, die das 
H andelslager am  Bear R iver überb lick te . Es w ar in der F orm  eines D reiecks gebaut, 
eine R eihe  flacher G ebaude w aren  um  einen  zen tra len  H andelsbere ich  herum  
aufgestellt. D ie  Baum stam m gefiige sahen in W h ite  M an ’s D ogs Augen schw er und  
dunkel aus. In  dem  staubigen I l o f  s tanden  ftin f M anner um  ein paar P ferde herum , 
die m it Fellen beladen w aren. E r  e rk an n te  R iplinger, e inen H andler, und  O ld H o rn  
von den  G rease M elters. E in  w eite rer N apikw an, ein  Ju n g e r in schw arzer K leidung 
und schw arzem  H u t, hock  te  ein  p aar Fufi abseits. Zwei junge P ikunis, w om oglich 
O ld  H o rn s Sohne, s tanden  m it verschrank ten  A rm en da.
E inen  Pfeilflug w eit nach  O sten  lag das Lager der G rease M elters. In  der 
spaten  M orgensonne sahen d ie  Z elte  so weifi aus wne D am m hirschkuhhau t. D ie  
m eisten  von ihnen  w aren  aus dem  ste ifen  S to ff des weifien M annes gefertig t. W h ite  
M an ’s D o g  wufite, dafi e in  paar Lone E a te r Felle gegen diesen S to ff tauschen 
w ürden. E r liefi sich m üheloser zusam m enzim ahen, w ies W asser gut ab und wog 
w eniger als die SchwarzhornfeUe. E inm al h a tte  e r an dem  S to ff gerochen und  es 
h a tte  ihn  an ungereinigte H am b lasen h au t erinnert. E r m ufite bei dem  G edanken , 
dafi diese G rease M elte rs  in  ih ren  H am b lasen  am  R ande des H andelsfo rts leben, 
lacheln. E r w ürde  n ich t woUen, dafi d ie  L one E a te r so lebten.
E r h a tte  drei G em einschaften  besuch t, d ie  Black D oors, d ie  Small R obes und  
d ie  C row  F oots. E r h a tte  m it L ittle  B ird W o m an  keine W o rte  gewechselt, aber sie 
sich beim  A bendessen  angeschaut. Sie w ar stam m ig gebau t und  h a tte  ein 
e innehm endes und  lebhaftes W esen . I h r  rundes G esich t schien ste ts vor L achen 
zu bersten . W e n n  sie sah, w ie W h ite  M an ’s D og  sie anschaute, senk te  sie ih ren  
K o p f  und spiel te  sc h ü ch te m  m it ih rem  jungen H u n d en . D ann , e inen  A ugenblick 
spater, lach te  und  scherz te  sie m it ih ren  Briidem .
Sie w ürde  e ine  gu te  F rau  sein, d ach te  W h ite  M an ’s D og, als er au f das H andels 
fo rt h inuntersah . Sie h a tte  eine frohe N a tu r, w ar stark  und  sah au f ihre robuste  A rt
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gut aus. E r wufite, dafi sie ih r K leid  aus E lchhau t nur fur ihn  getragen ha tte , und er 
fragte sich, ob  sein V a te r u nd  C row  F o o t bereits über eine V erb indung  zwischen 
ihren  Fam ilien  gesprochen  h a tten . D ie  V orstellung m ifihel ihm  n ich t gerade, aber 
es w ar eine V erw icklung, a u f  die er n ich t v o rb ere ite t war. Falls sich seine E ltem  fiir 
sie en tsch lossen  h a tten , w iirde er ih rem  gu ten  R u f schaden, indem  er sich ihrem  
W im sch  w iderste tz te . Sein H erz  h a tte  er a u f R ed  P a in t gesetzt. A ber gesehen h a tte  
er sie bis je tz t nur aus de r F em e  und  in seiner V orstellung. Es w ar beinahe so, als 
h a tte  sie ke ine  Substanz, ke in  L eben aufierhalb ih rer A rbeit. Ic h  habe noch  n ich t 
einm al ihre Stim m e gehort, d ach te  er. H a tte  sie damais, als er das Fleisch gebrach t 
h a tte  un d  sie ihn  überrasch te , gesprochen? Selbst w enn, h a tte  er die W o rte  kaum  
vem om m en, denn  es w ar K ills-close-to-the-lake, die seinem  V erstand  gegenw artiger 
w ar als R ed  P a in t. Selbst je tz t k o n n te  er ihren  K orper vor sich sehen, w ie sie sich 
bew egte, den  A usdruck  ihres G esich ts, ihre Stim m e, selbst ih ren  G eruch, de r ihn 
schw indlig m achte. O bw ohl sie ein J a h r  lang in dem  kleinen  Z elt zusam m en geleb t 
h a tten  u nd  sich nahezu  aus dem  W eg  gegangen w aren, kann te  er sie so gu t wie jede 
andere  Frau. U n g each te t seines Scham gefuhls, m ufite er w ehm ütig  lacheln. Ich  
kenne  keine  Frau, d ach te  er, n ich t so w ie ein M ann  es sollte. Ic h  bin  ein 
unvoU standiger M ann, u nd  alle F rauen  sehen das. Sie glauben, dafi ich  nur m it 
G lück d en  Crow s die P fe rd e  genom m en habe.
Als e r sich  a u f d en  R ücken  des grauen P ferdes schwang, dach te  er an  das 
V ersprechen , dafi e r Sonnenhaup tling  gegeben ha tte . Falls er sicher von dem  
Ü berfall zu rückkehren  sollte, w ürde e r beim  Sonnentanz ein O pfer bereiten . E r w ar 
zu rückgekehrt und  so w ürde er jenes V ersp rechen  einhalten . A ber v ielleicht w ürde 
Sonnenhaup tling  ihn  a u f  eine andere  W eise  fo rdem , ihm  erlauben, ein g u ter M ann  
zu w erden , dem  alle v e rtrau ten  u nd  den  sie ach te ten . Es w iderte  ihn an, jener 
jam m erliche K erl zu sein, d e r sich  n ach  e iner B eriihrung der Frau seines V aters, 
seiner eigenen N e b en m u tte r , sehn te. U n d  er h a tte  sich selber sa tt, diese 
G edanken  zu denken , "wahrend e r seine P fh ch ten  zu erledigen ha tte . E r trieb  sein 
P ferd  an, w elches die H e ftig k e it der T r it te  überrasch te .
A m  E nde  des fünften  Schlafes h a tte  W h ite  M a n ’s D og  bis au f zwei alle
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G em einschaften  besucht. In  jener N a c h t lagerte er allein fur sich, da er dem  F eiem  
und R eden  m üde war. E r lag in seinem  U m hang gehüllt ne ben einem  kleinen  Feuer 
und  b eobach te te  die Sterne. Es w ar e ine klare, w arm e N ach t, und  er k o n n te  die 
Sieben P ersonen , die A rm en  Jungen , die M enschenhand  und  den  G rofifeuerstem  
sehen. E r b e tra ch te te  sie und  ftihlte sich besser. E r verspürte  n ich t einm al 
H unger. A n jenem  T ag  w ar er jedoch e n ttàu sch t gewesen, als er ertuhr, dafi 
M oun ta in  Chiefs G em einschaft die M edizinlin ie zum  L and des W ah ren  Adten 
M annes überquert h a tte , denn  er woUte herausfinden, ob Fast H orse  u n te r ihnen 
war. Falls sie n ich t au f U berfallen  unterw egs w aren, leb ten  O w l C hild  und  seine 
Bande m it den  M any Chiefs. U nd  C row  F o o t h a tte  berich te t, dafi Owl C hild zwei 
H olzfaller am  Big River, in der N àhe des L oches-in-der-W and, g e to te t hatte . Falls 
sich Fast H orse  der B ande angeschlossen ha tte , w ar er in Schw ierigkeiten, so wie es 
alle von M o u n ta in  C hiefs L euten  sein w ürden. V ieUeicht w ar das der G rund, 
w eshalb d ie  M any C hiefs über die L inie en tw isch t sind.
E r hob  seine H ânde, als woUe e r die S tem e berühren. E r e rinnerte  sich an die 
G esch ich ten  seines G rofivaters über den U rsprung der K onsteU ationen. D ann  w ar 
e r jung gew esen und  aUes w ar ihm  einfach  vorgekom m en. Es gab nu r die L eute, die 
S tem e, die Schw arzhom er. N u n  w ar sein G rofivater to t, und  die N apikw ans 
d râng ten  sich im m er w eite r in das L and hinein. W as w ürde aus den  Pikunis 
w erden? D as V orhaben  seines V aters, m it den  N apikw ans zu verhandeln, w ar rich tig  
und  weise. A ber eines Tages w ürden  diese b laubem an te lten  K rieger kom m en, und  
W h ite  M a n ’s D og  und  die anderen  jungen M an n er w ürden  bis in ihren T od  
kam pfen  m üssen. Es w are besser zu sterben , als um  das F o rt herum zustehen  und  
a u f A usgaben zu w arten , d ie nie kam en. E inige G em einschaften , wie die G rease 
M elters, h ingen  bere its  zu sehr von  den  N apikw ans ab. Seit dem  G rofien V ertrag  
re isten  sie zu dem  V erw altungshaus, um  sich die W aren  abzuholen, die ihnen  
v ersp rochen  w orden  w aren. M eistens k e h rte n  sie jedoch  m it leeren  H ân d en  
zurück. U n d  m eh r u nd  m eh r N ap ikw ans siedelten  sich a u f  dem  Land der P ikunis 
an.
W h ite  M a n ’s D o g  b lick te  h in au f zu seinen H ânden . Sein G rofivater h a tte  ihm
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vor all diesen W in te m  erzahlt, dafi w enn du m it deinen  H andflachen  geoffnet 
schlafst, w ürden  die S tem e kom m en  u n d  sich in ihnen  ausruhen, und du w ürdest 
ein  kraftvoUer M ann w erden. V iele S om m em achte  h indurch  h a tte  W hite  M an ’s 
D og versucht, au f diese W eise  einzuschlafen, aber seine A rm e w aren m üde 
gew orden, bevor die S tem e kom m en konn ten . Er senk te  seine A rm e und roUte sich 
au f die Seite. D as F euer w ar zu A sche herun tergeb rann t, d ie in der m ondlosen 
N a ch t le ich t vor sich hin  glühte.
D ie  Black P a tch ed  M occasins w ar die le tz te  G em einschaft, die W h ite  M an ’s D og 
besuchte. Sie leb ten  u n terh a lb  der Biegung des Bear Rivers, von w o aus er nach  
Süden zum  Big R iver h instrom te . Es gab eine Z eit, vor nur drei W in tem , in der sie 
die M achtigste  der G em einschaften  gew esen w aren. Ih re  Z elten  w aren ste ts m it 
Fleisch und  Fellen gefuUt, und  die M anner und  F rauen w aren ffohlich  und  
grofiziigig. Ih r  A nfuhrer, L ittle  D og, w ar O berhaup tling  der Pikunis. E r w ar ein 
gutglaubiger M ann  und  entschlofi sich, m it den  N apikw ans den  Freundschaftsw eg 
zu gehen, sie haufig in ihrem  F o rt der vielen H auser am  B ear R iver zu besuchen. 
Ih rerse its  beh an d e lten  sie ihn  gut, den n  sie sahen in ihm  einen  wertvoUen 
Zw ischengeher, d e r in der Lage w ar, d ie feindseehgeren P ikunis zu lenken. E ine 
Z eit lang stim m te  das, aber die Forderungen  w urden im m er grofier, und die D inge 
nahm en ein  schlim m es E nde.
N u n  w aren  die L eu te  d e r B lack P a tch ed  M occasins jedem  gegenüber 
m ifitrauisch, der n ic h t ih rer G em einschaft angehorte. Aus Schütz verbündeten  sie 
sich w eite rh in  m it den  anderen  bands, aber ihre H erzen  w aren  erkalte t.
W h ite  M a n ’s D o g  r i t t  du rch  das Lager, und  seine A ugen o ffneten  sich von 
dem , was er sah. S tücke von Fell und  K nochen  lagen zerstreu t um  die Z elte  herum , 
als h a tten  die L eute  T ie re  in  das Lager geschleift, gegessen was sie woUten und die 
Skelle tte  den  H u n d e n  überlassen. D e r  G estan k  des v e rro tte te n  Fleisches trieb  
W h ite  M a n ’s D ogs das W asser in die Augen. Z u  seiner R ech ten  sah er ein  Z elt, 
dafi sich kurz vor dem  UmfaMen befand. D ie  schlaffe FeUhüUe w ar zerrissen und  
beschm utzt. E in  nack tes  K ind , e in  S tück  Fell gegen den  M u n d  geprefit, schaute zu
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wie er voriiber ritt.
Schliefilich erb lick te  er das Z elt, n ach  dem  er gesucht ha tte . D e r obere T eil 
w ar schwarz angestrichen, um  dem  N ach th im m el zu gleichen. E ine gelbe 
A nhaufung von P u n k ten  au f dem  Schwarz b ildete  die K onsteU ationen ab. U m  den 
un teren  T eil w ar ein b reiter, ockerfarbener S treifen gem alt, der die E rde andeu tete . 
U nd  um  den  m ittle ren  T eil, eine R eihe von O tte m , die a u f den  Eingang zuliefen. 
D ies w ar der T ip i von M ad Plum e, der den  O tte rtrau m  in  seiner Jugend  ge traum t 
h a tte  u nd  der nun  das O tte r  M edizinb iindel beim  Sonnentanz überbrachte.
“Haiya! M ad Plume! H ie r  ist W h ite  M an ’s D og, Sohn von R ides-at-the-door 
von den  Lone E atem . Ic h  kom m e m it N eu igkeiten .” E r schaute sich um  und  sah 
m ehrere L eute  vor ih ren  Z elten  stehen. E in grofier, gelber H im d  knurrte  ihn an, 
aber sein H e rr  gab ihm  e inen  K laps au f den  K opf, und  der H u n d  stahl sich davon.
M ad P lum e kam  aus seinem  Z elt und  stand  vor W h ite  M an ’s Dog. E r w ar ein 
k leiner M ann, und a lt inzw ischen, aber e r stand  in e iner aufrech ten  H altung  da, 
seine Langpfeife in d e r H an d  wiegend. D e r N a p f  w ar aus ro tem  Stein gem acht, der 
von dem  D ir t  Lodge S tam m , viele Schlafe w eite r im  O sten , b en u tz t wurde. D e r 
Schaft w ar m it O tterfeU streifen  bedeck t.
“W h ite  M an ’s D og. D u  kom m st m ir bekann t vor. Ich  kann  n ich t m ehr so gut 
sehen .” E r k n iff  seine A ugen etw as zusam m en. “Ja , du  safit im m er m it den  anderen  
K in d em  zusam m en und  hast d ir  m eine G esch ich ten  angehort—w ahrend  der 
Som m erzerem onieUe. Ja , du hast m ir im m er Fragen gesteUt.”
W h ite  M a n ’s D o g  w ufite, dafi M ad P lum e ihn n ich t erkann te , aber es stim m te, 
dafi e r dagesessen und  den  G esch ich ten  des a lten  M annes zugehort h a tte . W ie  
viele andere  K inder.
“Sag m ir, w ie g e h t es R ides-at-the-door?  Ic h  hore, dafi e r sich eine neue Frau 
zugelegt hat. D u  b is t n ic h t ih r Sohn, oder? S teig von deinem  P ferd  und se tz t d ich  
zu m ir. Frau!” r ie f  er zurück in R ich tu n g  des Z eltes. “Bring T abak . D ieser junge 
T ap fe re  u n d  ich  m o ch ten  rauchen. ”
Als w are das das Z eichen  gew esen, kam en  die L eute nach  vom e und se tz ten  
sich um  die beiden  M an n er herum . Sie sahen m ager aus und  w irk ten  teilnahm slos.
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und  ihre K leider w aren  schabig. D e r  M ann  neben  W h ite  M an ’s D og stank, obw ohl 
der Flufi nur einen S te inw urf e n tfe m t lag. In  gew isser W eise  e rinnerten  sie ihn an 
die S tehen-um -das-Fort-herum -1ndianer, die er am  F o rt de r vielen H auser und  bei 
der Siedlung am  P ile-of-rocks-R iver angetroffen  h a tte , im m er m it ihren H ânden  
ausgestreckt, w enn die Lone E a te r zum  H andeln  kam en. A ber seit dem  V orfall m it 
L ittle  D og, reisten  diese P ikunis selten  zu den  Forts. Sie trau ten  den N apikw ans 
ebensow enig w ie d en  anderen  G em einschaften .
“A h, du siehst, w ie es um  die Black P a tch ed  M occassins s teh t, junger M ann. 
Ic h  sehe deine A ugen, und  ich  sehe dein  E rstaunen. N u n  w erde ich d ir erzahlen, 
wie es ist, und  wie es geschah.” M ad Plum es Frau tra t  m it einem  B eutel T abak  und  
seiner K urzpfeife nâher. Sie nahm  die M edizinpfeife m it sich. “W ir w aren einm al 
ein starkes V olk, die ersten , die sich d e r Jagd  anschlossen, die ersten , die unseren  
F einden  d ie  P ferde  nahm en , d ie e rsten , die den  W eg  des K rieges gegen sie 
einschlugen. M anch  ein Feind  e rz itte rte , w enn er die Black P a tched  M occasins au f 
seine Siedlung zureiten  sah. A ber w ir w aren auch ein  grofizügiges Volk, treu  zu 
unseren F reunden , h ilfsbere it zu denen, die es brauchten . W ir  standen  im m er au f 
freundhchem  Fufi m it den  N apikw ans, denn  w ir h a tten  n ich ts  gegen sie. U nd  sie, 
fur ihren  T eil, h andelten  ste ts  ge rech t m it uns. L ittle  D og  w urde von unserem  
W eifien  V a te r H aup tling  im  O sten  sogar m it e iner M edallie ausgezeichnet. E r 
w ufite, dafi die N apikw ans grofiere M edizin  als die P ikunis besafien, da sie von 
jenem  O rt kam en, an dem  S onnenhauptling  aufsteigt, um  seine Reise zu beginnen.
“E ines Tages kam en  die w eifien H aup tlinge  in unser Lager und  zeigten uns ein 
neues K im ststiick . Es w ar w ahrend  des M ondes des N euen  Grases. Sie k ra tz te n  an 
der B rust unserer M u tte r  E rde und  vergruben Sam en und  S tücke von 
Pflanzenfleisch u n te r ih rer H au t. V iele von uns w aren verw undert, aber L ittle  D og 
sagte uns, es sei e in  gu tes K un sts tü ck , denn  bald w ürden  gu te  Sachen zum  Essen 
anfangen zu w achsen. D ie  w eifien H aup tlinge  w ünsch ten , dafi w ir dem  W eg  des 
Schw arzhom s n ich t langer fo lg ten  u n d  s ta ttd essen  die gu ten  Sachen anpflanzten , 
um  uns zu nahren . L ittle  D o g  und  ein paar d e r anderen  zogen zu der A nsiedlung am 
P ile -o f-ro ck s-R iv er h in u n te r und  versuch ten  so zu leben, w ie die N apikw ans. Sie
128
pflanzten  die gu ten  Sachen an, und  sie h ü te ten  sogar die W eifihom er. A ber es 
dauerte  eine lange Z e it, bis diese P flanzen  zu w achsen begannen, und  als sie end lich  
aus dem  B oden kam en, w aren es küm m erliche D inger. D ie W eifihom er w aren zâh 
und schm eck ten  n ich t nach  w ahrem  Fleisch. N a ch  einem  W in te r  des H ungers 
keh rten  sie zurück und  jagten die Schw arzhom er. Selbst L ittle  D og k eh rte  nach 
einer W eile  zurück.”
M ad P lum e zeigte um  sich.
“W aru m  solch küm m erliche D inger anpflanzen, w enn  die W urzeln  und  Beeren 
um  uns herum  in solchem  U berflufi w achsen. W ir  dach ten , d ie  N apikw ans w ürden 
uns in R uhe lassen, da w ir nach  ih rer W eise  versuch t h a tten , und  es n ich ts  brachte. 
D en n o ch  woUten sie, dafi w ir die Schw arzhom er aufgàben und  die Sam en pflanzten. 
L ittle  D og  versuchte andere  M itte l, die N apikw ans zufrieden zu stellen. W^enn ihre 
P ferde  davon ge trieben  w urden, fand e r sie und  b rach te  sie zurück. E r sagte 
unseren  L euten , sie sollen keine m ehr von ihnen  tô ten . E r sagte den 
G reiferhauptlingen , dafi e r jene P ikun is scharf angehen w ürde, d ie die N apikw ans 
angriffen. E r w ollte F rieden  fur die P ikunis und  die N apikw ans, und das w ar der 
Fehler, d e r ihn  zum  Fall b rach te .” M ad P lum e kau te  a u f seiner U nterlippe. E in 
Z itte rn  fuhr üb e r seine W ange. Als es vorüber war, sagte er: “D en  R est kennst du. 
E r h a tte  d en  N apikw ans einige ih rer P fe rde  zurückgebrac h t und  keh rte  in unsere 
Siedlung zurück, als er von einigen seiner eigenen L eute überfallen und g e tô te t 
w urde. E r w ar von einigen seiner eigenen L eute  verra ten  w orden, und  das is t der 
G rund , w eshalb  die B lack P a tch ed  M occasins so m ifitrauisch gew orden sind .”
W h ite  M an ’s D o g  b lick te  in  das faltige G esich t und  versuchte  die G efühle 
darin  zu lesen. D enn , obw ohl ein Lac hein  die L ippen  überzog, w aren die A ugen nafi 
gew orden. Als erinnere  sich M ad  P lum e zugleich herzlich  und  traurig  an L ittle  D og. 
D a  w ar jedoch  n och  etw as A nderes, in d e r A rt und  W eise  m it der seine L ippen 
b eb ten , als w olle e r n o c h  etw as hinzuftigen. W h ite  M a n ’s D og  e rinnerte  sich an den  
erzah lten  G rund , de r zu L ittle  D ogs T o d  fuhrte, und  nun  fragte er sich, ob ein T eil 
von M ad P lum e d iesen  G ru n d  n ic h t n u r verstand , sondem  sogar stillschw eigend 
bejahte. D ie  M o rd er von  L ittle  D og  w aren  der A nsicht, dafi der O berhaup tling  die
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In teressen  der N apikw ans vor d ie de r P ikunis gestellt ha tte . E r w ar es gewesen, der 
sein V olk  betrogen  ha tte .
“N u n  sind  w ir ein  V olk  ohne A nfuhrer. Ic h  habe m ein  Bestes versucht, aber 
ich rege die Jungen  n ich t zum  Z uhoren  an. Ic h  bin zu alt, und  ich  besitze die K raft 
n ich t m ehr. Schau d ich  um , WTiite M an ’s D og, siehst du  viele unserer jungen 
M anner? N ein , sie sind fort, um  ftir sich selber zu jagen, oder von dem  W asser des 
weifien M annes b e tru n k en , oder sie steh len  deren  Pferde. Sie bringen n ich ts  zu 
ihrem  V olk zurück. D eshalb  sind w ir zu einem  solch erbarm lichen A nblick 
g ew orden .”
“A ber w arum  siedelt ih r n ich t w oanders hin. M ad  Plum e? W eg  von diesen 
N apikw ans. D ie  Lone E a te r leben  w eit von ihnen  e n tfe m t und geraten  nie in die 
V er sue hung sich  m it ihnen  anzulegen. Es g ib t re ich lich  W ild  in unserem  Land. D ie 
Black P a tch ed  M occasins w ürden wiUkom m en sein, m it uns zu jagen.”
“V ielle ich t—das w are schon .” A ber W h ite  M an ’s D og k o n n te  in den  Augen 
seines G astgebers den  ergebenen  Blick sehen. Es w ar m erkw ürdig, d ach te  er, wie 
M ad P lum e w ahrend  d e r Sonnen tanz-Z erem onie  solch ein  geach te te r M ann sein 
k o n n te , in seiner eigenen G em einschaft jedoch m achtlos war. W h ite  M an ’s D og  
schaute  h in au f zu den  F ingem  des O tte r  T ip is, eines heiligen T ip is, und b lick te  um  
sich, in d ie G esich te r de r L eute, und  er kam  zu der E rkenn tn is , dafi es D inge gab, 
fur d ie e r n och  n ich t a lt genug oder erfahren  genug w ar, um  sie zu verstehen .
E r b e ric h te te  M ad  P lum e u nd  seiner zerlum pten  G em einschaft von seinem  
A uftrag, und  sie sch ienen  H eavy Shield W om ans Schwur gu t zu heifien. D a  es u n te r 
ihnen  keine Frau gab, d ie e inen  sole hen  Schwur gele iste t h a tte —wie u n te r ke iner der 
anderen  G em einschaften— w ürde sie bei de r Z erem onie  im  Som m er die Frau-des- 
heihgen-Schw urs sein.
“D u  w irst bei uns b leiben  un d  m it uns essen. W h ite  M an ’s Dog. D ein  V ater 
und  ich  w aren  m ehrere  M ale zusam m en au f dem  K riegspfad gewesen. D am ais w ar 
e r n o ch  jung , aber oh , e r w ar tap fer...”
W h ite  M a n ’s D o g  schau te  in die versch iedenen  G esich te r und  ü b er sie 
hinweg. E r sah  das zerlum pte  Z elt, u nd  er sah das n ack te  K ind  m it dem  Stück Fell
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spielen. E in  H u n d  leck te  dem  K ind  das G esicht. “J a ,” sagte W h ite  M an ’s Dog.
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D ie Lone E a te r h a tten  ih r Lager e inen  kurzen  R itt  e n tfe m t von R iplingers 
H andelshaus aufgeschlagen. D ie  Z elte  w aren im  Bogen in einem  H ain  von Baum en 
m it grofien B la ttem  aufgestellt, so dafi sie fur d ie be iden  anderen  G em einschaften , 
die ebenfalls handelten , n ich t s ich tbar w aren. G anze Fam ilien gingen m it Fellen 
beladenen  P ackpferden  zu dem  H andelshaus und  k eh rten  m it den  W aren , die ih r 
L eben e in facher m ac hen w iirden, zurück. D ie  F rauen tau sch ten  Stoff, Perlen, 
Farben , des w eifien M annes Pulver zum  R oc hen, T o p fe  und  P fannen, O hrringe und  
M essingstifte  zum  V erzieren  von G iirte ln  und Satteln . D ie  K inder keh rten  m it 
Süfistangen und  M essem  u nd  selbst m it e in  paar P uppen  zurück. U nd  die M anner 
erw arben H albax te , Feilen, E isenringe, T abak , M im ition  und G ew ehre. Es gab 
n ich t ganz so viele R epitiergew ehre, w ie sie e rw arte t h a tten , so m ufiten die m eisten  
von ihnen  sich m it e inem  neuen  E in-Schufi-G reifer-G ew ehr begnügen. D iese 
G ew ehre w aren  so schw er und  lang w ie ihre a lten  M usketen , aber sie feuerten  
P a tro n en  ab, w aren se lbst zu P fe rd  le ich t nachzuladen, und  schossen fast im m er. 
D ie  geo lten  P a tro n en  trafen  sicherer und  au f langere E n tfem u n g  als d ie alten  
Kugeln. Es w urde ein  w enig genorgelt, aber d ie m eisten  von ihnen  w aren froh, diese 
W affe  zu bekom m en, selbst ftir e inen  P re is von  fünfzehn erstklassigen Fellen.
N u r  ein  paar de r w ich tigen  M an n er der P ikun is e rh ie lten  M ehr-Schufi- 
G ew ehre. R ip linger h a tte  ach tzeh n  von ihnen  erw orben, und  er überre ich te  sie als 
G eschenk  den  H au p tlin g en  u n d  jenen, d ie e r fur w ich tig  h ielt. O f t gab e r den 
H aup tlingen  w ertvolle D inge , wie Sattel und  G ew ehre, um  ihren  zukünftigen 
H an d e l zu sichem .
Als R id es-a t-th e -d o o r u nd  seine Fam ilie den  H an d e lso rt b e tra ten , begrüfite ihn 
R ip linger zuerst in  B lackfeet un d  daim  in d e r Z unge der N apikw ans. E r fteu te  sich.
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R ides-a t-the-doo r zu sehen und  ach te te  ihn  als e inen  klugen M ann, der die 
Englische Sprache seit dem  Ja h r  des V ertrags g e lem t ha tte . E r w ar einer von den 
drei oder vier, die R ipU nger kann te , die die Sprache beherrsch ten . W ah ren d  die 
anderen  sie in  den  In te m a te n  gelern t h a tten , e rlem te  R ides-a t-the-door sie von 
einem  M issionar, d e r m ehrere  W in te r  bei den  P ikunis verb rach t ha tte , bevor er zum 
G eb ie t de r F la thead  w eiterzog.
A ber R ides-a t-the -doo r m och te  keinen  d e r N apikw ans besonders und 
an tw o rte te  deshalb a u f  R iplingers Fragen m it kurz angebundenen  A ntw orten . E r 
schaute dem  H an d le r zu, w ie er die Felle durchguckte  und sie nach  Q ualitât 
so rtierte . D e r Sohn des H and lers h a lf ihm , die Sum m e zusam m enzuzâhlen; dann 
schickte  er den  Sohn, D ouble  S trike W o m a n  und  S triped  Face in den  Lagerraum  zu 
begleiten , gefolgt von R unn ing  F isher und  K ills-close-to-the-lake.
“W o  ist de in  anderer Sohn?” fragte R iplinger.
Ja g en ,” sagte R ides-at-the-door. E r sah keinen  Anlafi, w eshalb er von W h ite  
M an ’s D ogs A uftrag berich ten  sollte.
R ip linger sah iiberrasch t aus. Bis je tz t h a tte  er noch  keinen  P ikuni 
kennengelern t, d e r e inen  T ag  des H andels verpafit h a tte . “N un , deine Felle sind 
gut, R ides-at-the-door. Sie sind viele m einer W aren  w ert. Ich  bin  m ir sicher, dafi 
deine F rauen  finden  w erden , w as sie brauchen. A ber kom m —ich habe eine 
Ü berraschung  fur d ich .”
R ides-a t-the-doo r folgte dem  H an d le r in seine W ohnraum e. E r b lieb im 
T ü rrah m en  stehen.
“M o c h te s t du  etw as trinken?”
”Ic h  bin  daran  n ic h t gew ohn t.”
R ip linger schnaufte. Es w ar fast e in  Lachen, aber er schaffte es, sich zu 
beherrschen . “N un , das is t v erm u tlich  um  so besser. N iitz t eh  n iem andem  etw as.” 
E r k ram te  in  seinem  Schrank herum . “A h, hier!” E r h ie lt ein  M ehr-Schufi-G ew ehr 
hoch. E r ging zu R id es-a t-th e -d o o r h inüber. “Fur dich. M eh r als deine Felle w ert 
sind. Ic h  habe die P a tro n en  dafu r im  N eb en z im m er.”
Bevor er sich  zum  G ehen  um w andte , sah R ides-a t-the -doo r die E hefrau  des
H andlers im  D urchgang zu e inem  anderen  Z im m er stehen. Sie w ar eine jiingere 
Frau, ungefahr im  gleichen A lter w ie S triped Face, und  sie trug ein K leid aus 
geb leich tem  Baum w ollstoff, das beinahe bis zum  B oden reich te . R ides-at-the-door 
k o n n te  gerade ihre g lanzenden, schw arzen Schuhe u n te r  dem  Saum hervorgucken 
sehen. E r b lick te  ih r ins G esich t. Sie lachelte, aber ihre A ugen h a tten  einen 
A usdruck von A ngst.
Z urück im  Z elt überp rü ften  D ouble  Strike W o m an  und Striped Face ihre 
neuen  E rrungenschaften , m anchm al ihre B ew underung ausrufend, m anchm al 
sprachlos vor H ochschatzung . Selbst K ill-close-to-the-lake berüh rte  d ie  neuen 
D inge. Sie lachelte, als sie ein  S tück ro ten  F lannelsto ff an ihre W ange hielt.
R ides-a t-the-door b e tra ch te te  sie, w ahrend  er rauch te, und  war zufrieden, dafi 
sie e inen  gu ten  H an d e l abgeschlossen ha tten . V on Z e it zu Z e it b h ck te  er h inüber 
zu dem  M ehr-Schufi-G ew ehr, dafi gegen ein G estell ge lehn t war. D aneben  lehn te  
ein  E in-Schufi-G ew ehr, das e r fur W h ite  M an ’s D og erw orben hatte . E r w ar 
zufrieden, aber g leichzeitig  ein  w enig beunruhig t. W h ite  M an ’s D ogs R ückkehr war 
überfalhg. V o r zwei Schlafen h a tte  er zurück sein sollen, w enn er von dem  Lager der 
Black P a tch ed  M occasins querfeldein  g e ritten  ware. V ielleicht h a tte  er sich 
entsch lossen , bei e inem  o d er zwei de r G em einschaften  etw as langer zu bleiben, 
v ielleicht h a tte  er sich entschlossen , nach  F ast H o rse  zu sue hen. D as k o n n te  A rger 
bedeuten . A ber W h ite  M an ’s D og  w ar vem ünfrig  und  nahm  seine V eran tw ortung  
em st. E r w ürde  bald  zurückkehren .
R id es-a t-th e -d o o r h o rte  die G ew ehrschüsse und  ste llte  fest, dafi er sie den 
ganzen N ach m ittag  üb e r g eh o rt ha tte , e inen  gleichm assigen H agel von Schüssen, als 
die M an n er ihre neuen  W affen  ausprob ierten . E r stand  au f u n d  ging nach  draufien. 
D ie  m eisten  der M an n er s tanden  un  ten  am  Flufi, a u f  S traucher und  S teine an der 
anderen  Seite des U fers schiefiend. R unning  F ish er w ürde u n te r  ihnen  sein, seine 
M u n itio n  an D ingen  verbrauchend , die ke in  T o te n  bedürften . A ber es w ar 
notw endig , sich an  ein  neues G ew ehr zu gew ohnen. R ides-a t-the-doo r e rinnerte  
sich daran , w ie er als junger M ann  seine e rste  M uskete  e rha lten  hatte . E r h a tte  das 
gesam te Pulver und  alle K ugeln verb rauch t u nd  h a tte  m ehrere  M onde w arten
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m üssen, bis er neues bekom m en  k onn te . D am ais w ar es schw erer, gewisse D inge 
aufzutreiben. E r lachelte. V ielleich t sollte er selber nach  u n ten  gehen und  sein 
eigenes M ehr-Schufi-G ew ehr ausprobieren , um  ein G efuhl dafür zu bekom m en. 
S ta ttdessen  ging er h inüber zu den  B aum en h in te r dem  Lager, um  zu pissen.
W h ite  M an ’s D og  tau ch te  n o ch  am  selben A bend  auf, als Sonnenhauptling 
eben  seine R eise beendete . Fam ilien  versam m elten  sich zum  Essen und Singen 
und  zum  V ergleichen ih rer neuen  B esitztüm er. Junge M anner safien in de r M itte  
des Lagers um  ein grofies F euer herum , W affen  au f dem  Schofi, W olflieder singend. 
Junge  F rauen liefen A rm  in A rm  am  R and  entlang, m anchm al in e inen  T an zsch ritt 
fallend, andere  M aie ihre U m hange üb er den  K o p f eines jungen M annes stre ifen  
lassend. R unning  F isher w ar T e il e iner G ruppe T rom m ler, und  er sang und  
b eo b ach te te  die M âdchen .
W h ite  M an ’s D o g  führte  das graue P ferd  ins Lager, das T re ib en  beobach tend . 
H in  und  w ieder h ô rte  e r den  K nall eines G ew ehr s oder das hôhnische Jo d e ln  eines 
jungen M utigen , w elches e inen  e ingeb ilde ten  F eind  e rschrecken  sollte.
E in  k le iner Junge  lie f  neben  W h ite  M a n ’s D og her. “W as ist m it deinem  
P ferd  passiert? ”
“E r is t a u f  e inen  sp itzen  S tein  ge tre ten . ” W h ite  M an ’s D o g  erkann te  den  
Jungen  als O n e  S pott, R ed  P a in t’s jüngeren Bruder. E r w ar nu r m it einem  
L endenschurz und  M okkasins bek le idet. Seine W angen  w aren m it e inem  
leu ch ten d en  G elb  bem alt.
“K o n n te s t du  ihn  n ic h t re iten?’’
“N ic h t seit dem  M orgen. E r w ar schon den  ganzen T ag  über lahm .”
E in  S tück  lang liefen sie schw eigend n ebene inander her. D an n  sagte der 
Junge: “M ein  P ferd  is t schneller,” u nd  schofi zw ischen zwei Z elten  davon, um  sich 
ein paar K in d em  anzuschliefien, die m it einem  M aulw urf spielten.
R ides-a t-the -doo r begrüfite seinen Sohn vor dem  Z elt. E r ha tte  d o rt 
gestanden , gerauch t u n d  d ie  G ruppe  T ro m m ler beobach te t. “M ein  Sohn! Es ist 
gu t, d ich  zu seh en .”
D ie  beiden  M an n er u m arm ten  sich, u nd  W h ite  M an ’s D og  wufite, dafi sich
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sein V a te r Sorgen gem ach t h a tte . “Ic h  w are hrüher gekom m en, aber ich  habe die 
N a c h t bei den  Black P a tch ed  M occasins verbrach t. D an n  hat dieses Pferd  
angefangen zu lahm en. M ad P lum e sendet seine G rüfie.”
“Ah, ein g u ter M ann, M ad Plum e. K om m  here in  und  ifi etwas, m ein  Sohn. 
D eine  M u tte r  h a t sich um  d ich  Sorgen gem ach t.”
Spàter an jenem  A bend  gingen die  beiden  M anner h inüber zu dem  Z elt von 
T h ree  Bears. W h ite  M an ’s D og  folgte seinem  V ater h inein, und  als er sich 
aufrich te te , w ar e r überrasch t, so viele L eute  anw esend zu sehen. T hree  Bears sab 
am  K o p f des Feuers, au f de r anderen  Seite des Eingangs.
“W iU kom m en, m ein  Sohn. K om m  herein  und  setz d ich  neben  m ich. D u  b ist 
zu lange fo rt gew esen.”
W h ite  M a n ’s D og  sah seinen V a te r an. R ides-at-the-door lachelte. U nd  so 
se tz te  sich  der junge M ann an den  E hrenp latz  und b e rich te te  von den  Griifien, die 
an T h ree  Bears und  die Lone E a te r gesendet w urden. E r erzah lte  ihnen von 
M oun ta in  Chiefs F lu ch t nach  K anada.
“W a r  O w l C hild  bei ihnen?”
“D as w ufite keiner. A ber d ie m eisten  g laub ten  es, dafi d ie G reifer Ow l C hild  
und  seine B ande zu dem  Lager d e r M any C hiefs gejagt ha tten . D eshalb  m ufiten sie 
aUe fliehen .”
T h ree  Bears m urm elte  voU A bscheu. AUe L eute w urden  ruhig. U nd  in jenem  
M o m en t b em erk te  W h ite  M an ’s D og  R ed  P a in t. Sie safi neben  ih rer M u tte r, e inen  
schw arzen Stoffschal üb e r ih rem  K opf. E r bUckte H eavy Shield W o m an  an; dann 
schaute er in d ie  G ruppe. YeUow K idney  w ar n ich t u n te r  ihnen. O bw ohl R ed  P a in t 
m ehrere  S ch ritte  von ihm  e n tfe m t safi, w ar er ih r n o ch  n ie  so nahe gewesen. Sie 
b eo b ach te te  ihn.
“U n d  w ie s te h t es m it dem  G rund  de iner Reise?”
W h ite  M an ’s D o g  sah T h ree  Bears an, als h a tte  er n ich t verstanden. A ber er 
kam  w ieder zu sich. ”Ic h  b in  von G em einschaft zu G em einschaft g e ritten —die 
einzigen, d ie  ich  n ic h t gesehen  habe, w aren  die M any C hiefs—u nd  sie haben  aUe 
ihre Z ustim m ung ausgedrückt. Sie w aren  ftoh , von H eavy Shield W om ans Schwur zu
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hôren  und  von ihrem  G lück, YeUow K idney  zurückbekom m en zu haben. Sie 
m ein ten , sie w üfiten, dafi sie eine tugenhafte  Frau sei und  helfen w erde, die 
Sonnentanz-Z erem onie  zum  Erfolg zu fiihren. Sie m ein ten  w eiterh in , dafi sie ailes 
m achen w ürden, was sie von  ihnen  ver lange. Es w urden viele G ebete  gesprochen, 
und  viele der F rauen m ein ten , sie w ürden  H eavy Shield W o m an  zur Seite stehen .” 
T h ree  Bears hob  seine M edizinpfeife  auf. E r sah H eavy Shield W o m an  an.
“Es schein t, als seien alle unsere L eute  m it de inem  A nliegen einverstanden, 
Schw ester. D e r W eg  ist frei, so dafi du m it deinen  V orbereitungen  beginnen 
kannst. D u  hast dem  S onnentanz viele M aie beigew ohnt, und  du hast die RoUe der 
Frau des H eiligen Schwur s gesehen. V iele F rauen  w ürden solch eine RoUe n ich t au f 
sich nehm en, da der W eg  d o rt hin m ühsam  ist. N u r  die s tà rk sten  unserer F rauen 
haben  so lch  e inen  Schw ur g ele iste t, denn  es b e d a rf  viel K raft, sich a u f  ihre P flich ten  
vorzubereiten  und  sie durchzuführen . W e n n  du erfolgreich b ist, w ird es den  P ikunis 
gu t ergehen, u nd  sie w erden  in der G u n st der G eisterw elt stehen. W e n n  du 
versagst, w enn du n ich t stark  genug od er tugendhaff genug bist, w ird grofies U nheil 
über uns k o m m en .” T h ree  Bears sah langsam  im K reis herum  von einem  G esich t in 
das nâchste. “Schw ester, w ir sind eins in unserer Zustim m ung. N im m st du die 
RoUe als Frau des HeiUgen Schwurs an?”
H eavy Shield W o m an  zôgerte n ich t. “Ic h  habe diesen Schwur aus grofier N o t 
heraus gele iste t. M ein  H erz  w ar gesim ken, aber ich  habe m einen  K in d em  gesagt, 
dafi ihr V a te r zu ihnen  zu rückkehren  w erde. Ich  weifi je tz t n ich t m ehr, ob ich  es da 
geglaubt habe. A ber ich  b e te te  zu d en  A hnen  oben, zu Sonnenhauptling, zu unserer 
M u tte r  E rde, m einem  M ann  zu erlauben, zu m ir nach  H ause zu kom m en. M ein  
H erz  w urde ein  w enig le ich t er, w eil ich  w ufite, dafi die G e iste r m ich  angehort h a tten  
und  M itle id  m it m ir em pfanden . Sie w ürden  m eine K inder und  m ich  in d ieser Z e it 
de r T rau rigkeit n ich t verlassen. D a  b in  ich  zu d ir gekom m en, T h ree  Bears. Ich  
wufite, dafi YeUow K idney  zurückkehren  w ürde, als ich  m it d ir sprach .” H ie r b rach  
H eavy Shield W o m an s S tim m e beinahe, als sie an ih ren  bem itle idensw erten  
E hem ann  d en k en  m ufite. “Es is t geschehen , und  so sage ich  dir, und  den  anderen  
anw esend, dafi ich  s ta rk  und  in m einem  H erzen  froh  bin, die Frau des H eiligen
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Schwurs zu sein.”
“W ir  w erden  diese Pfeife  rauchen ,” sagte T h ree  Bears. “W ir  w erden  fur den 
Erfolg unserer Schw ester b e te n .”
D raufien vor dem  Z elt a tm ete  W h ite  M an ’s D og  die frische L uft ein  und  sah zu den 
S tem en  hoch. Sein V a te r w ar im  Z elt gebHeben, um  m it T h ree  Bears zu sprechen.
E r b e tra ch te te  die S tem e und  h o rte  dem  T rom m eln  und  dem  G esang zu und  war 
gliicklich. E r w ürde gu t schlafen konnen.
“Ic h  m och te  d ir danken , W h ite  M a n ’s D o g .”
E r d reh te  seinen K o p f zu der S tim m e um  und  sah H eavy Shield W o m an  und 
R ed P ain t. E r w ar zu m üde, um  erschrocken  zu sein.
“Ic h  weifi, dafi deine R eise lang war, und  dafi du  das H andeln  verpafit hast. 
D eine  M u tte r  hat m ir das erzahlt. ”
“N ein , ich—ich  w ollte  a u f  diese R eise gehen. Es w ar gut. ”
“D eine  W o rte  heu te  abend  haben  m ein H erz  beruh ig t ” H eavy Shield W om an  
lachelte, und  W h ite  M an ’s D og  spürte  d ie  W^arme. “V iele M ale w ünschte  ich  m ir, 
dafi eine andere  diesen  Schw ur ge le is te t ha tte . Ic h  h a tte  m einen  gem e abgegeben. 
Als ich  ab er dein  G esich t sah, w ufite ich, dafi es keine anderen  gab, und  es m achte  
m ich  g lückhch. ”
“D ie  anderen  Frauen, sie w aren  auch  glücklich. Sie sagten. H eavy Shield 
W om an  sei jem and von grofier E n tsch lossenheit, grofier T ugend , von grofier, 
grofier... ”
D ie  F rau  m ufite über W h ite  M an ’s D ogs Sue he nach  schonen  W o rte n  lachen. 
R ed  P a in t lachte, und  dann  lach te  auch  er. E r lach te  lange und  herzlich. E r w ar 
no ch  nie so g lücklich  gew esen—od er so erschopft. Seine Füsse ta ten  ihm  w eh, seine 
K nochen  w aren  m üde, aber in  R ed  P a in ts  N ah e  kam  ihm  selbst seine M üdigkeit 
w ie eine F orm  der F reude vor.
E r w isch te  d ie T ràn e n  weg, und  H eavy Shield W o m an  sagte: ”U n d  hab D an k — 
dafi du  fur uns jagen gegangen bist. D u  k an n st d ir n ic h t vorsteUen—” Sie d reh te  
sich um  u nd  lie f  schnell davon.
R ed  P a in t h a tte  ke in  W o rt  gesagt, und  sie sprach  auch  je tz t n ich t. Sie nahm
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einen S chritt nach  vom e und b e rü h rte  seinen A rm . Sie lachelte, aber ihre A ugen 
w aren voll T rànen . D an n  d reh te  sie sich um  und  folgte ih rer M utter.
”U nd  was ist m it dir, junger M ann? N un , w o du  reich  und  kraftvoll bist, w are es an 
der Z eit, d ir eine F rau  zu suchen .” M ik-api lag g leich  h in te r dem  Eingang seines 
Zeltes. D ie  Lone E a te r w aren am  T ag  zuvor vom  H andelshaus am  Tw o M edicine 
R iver zurückgekehrt, un d  die Reise h a tte  ihn sehr erm üdet. D ie  Z elthau te  w aren 
hochgerollt, und  von w o er lag, k o n n te  er W h ite  M an ’s D og  sehen.
W h ite  M an ’s D og  safi draufien in der w arm en Sonne, ein fettiges T u ch  über 
sein neues E in-Schufi-G ew ehr reibend. E r h a tte  d am it früher am  M orgen 
geschossen und  w ar n o ch  im m er von seiner K raft u nd  G enauigkeit beeindruck t.
M it seinem  d ritte n  Schufi h a tte  er au f dreifiig M e te m  ein P ra iriehuhn  erlegt. Als er 
es holen ging, fand e r n u r ein  K nauel von F ed em  und  K nochen.
“Als S tarker-Sanger-fiir-d ie-K ranken begegne ich vielen M enschen. M anche 
M ale w ollen sie, dafi ich  sie heile, andere  M ale w ollen sie n u r reden. Sie denken , sie 
woUen nur, dafi ich  ihnen  w ichtige D inge erzahle, aber m eistens is t es genau anders 
herum . G erade  neu lich  w urde ich  in  das Z e lt m eines Freundes Y ellow  K idney 
gebeten . B eilauhg bem erk te  er, dafi e r d ir a u f  ewig dankbar sein w ürde, da du  deine 
Fange m it seiner Fam ilie g e te ilt hast. Ic h  sagte ihm , dafi du  nun  ein M ann  seiest 
und  d ich  den  W eg en  der M edizin  anpassest. Ic h  erzah lte  ihm , dafi du K ràfte  
erw orben hast, die d ie d e r anderen  jungen M an n er übersch re iten , dafi du d ich  eines 
Tages u n te r  unserem  V olk  auszeichnen w irst. N a tu rh c h  m ach te  ich  n u r Scherze, um  
den arm en M ann  au fzu h e item .”
W h ite  M a n ’s D o g  lachelte.
“D an n  e n td e ck te  ich  zufallig R ed  P a in t, die a u f  de r anderen  Seite des Z eltes 
ü b e r ihre P erlen stickere i gebeugt dasafi, und  ich  bem erk te , dafi es doch  zu schade 
sei, dafi unsere  jungen F rauen  diese P erlen  den  F ed e ro rn am en ten  vorzuziehen 
scheinen. Y ellow  K idney  s tim m te  m ir zu, sagte aber, dafi R ed  P a in t es fiir andere  im 
T ausch  ftir W aren  anfertige. D an n  w urde er sehr traurig  und  h ielt seine ftngerlosen 
H an d e  h o ch  im d sagte, dafi e r ftir seine FamiHe m ehr als nu tzlos sei, und  dafi R ed
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P ain t arm  aufw achse und  kein  M ann sie w ürde haben w ollen.”
W h ite  M an ’s D og  d reh te  sich, um  dem  alten  M aim  ins G esich t zu schauen. 
M ik-api zog an seiner Pfeife u nd  b lick te  aus dem  Eingang au f n ich ts B estim m tes. 
Seine A ugen zogen sich zusam m en, als w ürde e r angestrengt nach  etw as suchen.
“M ir ta t  der arm e M ann  leid, und  wie ein  N a rr  m ein te  ich, ich  kenne 
w om oglich jem anden, de r gu t fur sie sorgen w ürde. N a tü rh c h  müfJte diese Person 
dann  fur die gesam te Fam ilie jagen. A ber w enn ich  m ir das je tz t überlege, g ib t es 
u n te r den  Lone E a tem  v ielleich t d och  n iem anden, de r so reich  und  kraftvoll ist. 
W ahrschein lich  ward Y ellow  K idney  nach  so jem andem  u n te r den Small B rittle  Fats 
oder den  H ard  T o p k n o ts  suchen m üssen. So w ie ich  es verstehe, g ib t es u n te r 
ihnen  ein  paar junge M anner, die re ich  und  kraftvoll genug w aren .”
“W ü rd es t du ein W o rt  fur m ich  einlegen, M ik-api?” WTiite M an ’s D og 
vem ahm  die S tim m e von w eit her. Sein H erz  steck te  zu hoch  in seinem  H als, als 
dab die W o rte  von ihm  kom m en  konn ten .
“Langsam , du  to ric h te r  Junge. D u  b ist beinahe so schhm m  wie ich. Z uerst 
m ufit du zu deinem  V a te r und  de iner M u tte r  gehen und ihnen  von deinen  
A bsich ten  berich ten . W e n n  sie zustim m en, w erde ich  m it Y ellow  K idney 
sprechen. A ber was m ach t d ich  so sicher, daf3 R ed  P a in t einen solchen N arren  
nehm en  w ürde? ”
W Tute M a n ’s D o g  sank m it e inem  M ai in sich zusam m en. E r e rinnerte  sich an 
L ittle  B ird W om an , d ie T o c h te r  von  C row  Foo t. A ber nur D ouble  Strike W om an  
h a tte  sie als m ogliche E hefrau  erw ahnt. V ielleich t w aren  sich R ides-a t-the-door und 
C row  F o o t ü b e r so ein  A bkom m en gar n ich t bewoifit. Es w ar n ich ts passiert. E r 
h a tte  n ich t einm al m it L ittle  B ird W o m an  gesprochen. W h ite  M an ’s D og  sprang 
auf. “Ic h  w erde so fo rt m it ihnen  sprechen, M ik-api. Ic h  kom m e gleich zurück. ”
D ouble  S trike W o m a n  en tgegnete, dafi es fur beide Fam ilien  von V orte il ware, w enn 
sie ve re in t w ürden; dafi L ittle  B ird W o m an  von vielen M ànnem , jung und  alt, 
begehrt w urde; dafi sie gebau t w ar, um  viele K inder zu gebàren.
“D en k e  do ch  nu r an C row  F oo t. V iele sagen, dafi er der nâchste
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O berhaup tling  der P ikun is sein w ird. Sie sagen, er habe bere its m ehr Einflufi als 
M ounta in  Chief, da M o u n ta in  C h ie f stândig  a u f  de r F luch t is t.”
“Ic h  habe n ich ts  dagegen, dafi du  diesen  jungen M ann  verheira ten  w illst, aber 
das nâchste  M al, w enn  du  so etw as m achst, besprich  es vorher m it m ir.” R ides-at- 
the-doo r w ar w ütend . M eistens überliefi e r seiner S itzt-neben-ihm -E hefrau  die 
A ngelegenheiten , d ie  innerhalb  des Z eltes anfielen, aber auch e r h a tte  über die 
Z ukim ft seines Sohnes nachgedacht. I n  W ah rh e it w ar er ebenso wie D ouble  Strike 
W om an  überrasch t, ja geradezu schock iert gewesen, als er von W h ite  M an ’s D ogs 
W u n sch  hô rte . E r h a tte  n ich ts  von dem  In téressé  seines Sohnes an R ed  P a in t 
gewufit. U n d  die Id ee  sagte ihm  allés andere  als zu, n ich t w egen R ed  P a in t, sondem  
weil W hite  M an ’s D og  dann  fur die gesam te Fam ilie sorgen m üfite.
“Ic h  will nur, was far m einen  Sohn das B este ware, ” sagte D ouble  Strike 
W om an. “W^enn e r in C row  F oo ts Fam ilie e inheira ten  w ürde, h a tte  er m ehr 
M oglichkeiten . ”
“D u  kannst do ch  sehen, dafi e r ke in  In téressé  an L ittle  B ird W om an  hat. E r 
will R ed  P a in t heira ten . E r is t je tz t ein M an n .”
“A ber was ist m it Y ellow  Kidney? E r w ird  Yellow K idney dazu heira ten  m üssen 
und  ihn  und  diese ganze Fam ilie un terstü tzen! D ie L eute w erden  W itze  erzahlen.
Sie w erden  sagen. D a  k o m m t R ides-a t-the-doors Sohn, er h e ira te t ganze Fam ilien .”
“U n d  was ist m it d ir, m ein  Sohn? G laubst du, dafi du  sole he W itze  verk raften  
wirst?”
“Sie w erden  die W itz e  n ic h t lange erzah len ,” sagte W h ite  M an ’s Dog.
R id es-a t-th e -d o o r b e tra c h te te  seinen  Sohn.
K ills-close-to-the-lake sah von ih rer F ed em arb e it auf. Sie h a tte  das G esprach  
aufm erksam  verfolgt. In  dem  kurzanhaltenden  Schweigen b e trach te te  auch sie 
W h ite  M a n ’s D og. U nbew ufit h a tte  sie den  M om en t, an dem  W h ite  M an ’s D og  das 
Z e lt verlassen w ürde, vorausgeahnt. A b er sie k o n n te  n ic h t glauben, dafi es nun 
w irk lich  sow eit war. O h n e  ihn  bliebe ih r n ich ts  m ehr. A ber es h a tte  eh  n ie  etwas 
gegeben—n u r seine G egenw art und  eine vage H offhim g. N u n  w ar allés vorbei.
“D e in e  M u tte r  u n d  ich  geben  d ir unsere  F rlaubnis, Sohn. D u  kaim st R ed
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P a in t und ih rer Fam ilie e inen  H e ira tsan trag  m achen. Sie is t eine gute, junge Frau, 
die d ich  g lücklich  m achen  w ird .”
W h ite  M an ’s D og  w agte e inen  Blick zu seiner M u tte r  h inüber, aber diese war 
m it F leischschneiden  beschaftig t. E r erhob  sich  und  ging zum  Eingang. “D an k e ,” 
sagte er. E r schaute zu K iU s-close-to-the-lake h inun ter, aber sie w ar über ihre 
F edernarbe it gebeugt. “D a n k e ,” sagte e r noch  einm al. E r tauch te  aus dem  Z elt und 
raim te den  ganzen W eg  zu M ik-apis Z elt.
V ier Schlafe spà ter kam en  die  Fam ilien  zusam m en und  tau sch ten  G eschenke aus. 
W h ite  M an ’s D og gab Y ellow  K idney  drei seiner besten  Pferde. Sein V ater gab 
Yellow  K idney  vier P ferde, drei S tangen T abak  und  einen  vollen K opfschm uck, den  
er einem  P a rted  F lair abgenom m en ha tte . Y ellow  K idney gab W h ite  M an’s D og vier 
P ferde  und  ein  m it P erlen  bestick tes  H em d. E r gab R ides-a t-the-door fun f P ferde 
und  einen  N apikw an Sattel. D oub le  S trike W o m an  gab R ed  P a in t ein P aar weifie, 
perlenverzierte  M édaillons fur ih r H aar. Sie um arm te  das M adchen  flüchtig.
Z uvor h a tte  R ides-a t-the -doo r W h ite  M an ’s D og  sein neues M ehr-Schufi- 
G ew ehr ü berre ich t. “D u  w irst je tz t viel jagen m üssen .” W h ite  M an ’s D og  ha t 
seinem  V a te r  daraufh in  seinen  Ein-Schufi gegeben. “Zw ischen euch beiden , d ir 
und  R unn ing  F isher, h ab t ih r nun  zwei Schüsse.”
W h ite  M an ’s D og  h a tte  n ich ts dem  Zufall überlassen. Tags zuvor w ar e r zu 
dem  Lager de r G rease M elte rs  g e ritten , um  d o rt e inen  M ann zu treffen, der sich m it 
de r M edizin  d e r Liars auskenn t. D e r M ann  bau te  zwei F iguren aus B aum rinde— 
einen  M ann  und  eine F rau—u nd  gofi die m agische F lüssigkeit zw ischen sie. D as 
w ürde gu te  L iebe sichern. D as k o s te te  seinem  K unden  ein  grofies Packpferd , das 
er w ahrend  des H andels  b e m e rk t h a tte .
N u n , am  d reiundzw anzigsten  T ag  des M ondes-des-neues-G rases, zog R ed 
P a in t m it ih ren  Sachen in  das k leine T ip i neben  dem  grofien Z elt von R ides-at-the- 
do o r ein. In  jener N a c h t schm austen  die Fam ilien  und  F reunde m it Speerrippen 
und  Z ungen und  B üffelbuckelfleisch. E iner de r M an n er h a tte  eine Büchse von dem  
W asser des w eifien M annes m itgeb rach t, und  das F est w urde bald sehr lau t und
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ausgelassen. W h ite  M an ’s D o g  tran k  den W hiskey  und  red e te  und lachte, aber er 
war ein w enig über die A bw esenheit von K ills-close-to-the-lake und  M ik-api 
en ttàu sch t. M ik-api h a tte  gesagt, “Ic h  b in  ein  a lter M ann. Feste  sind fur die 
Jungen .” W h ite  M an ’s D og  tran k  noch  etwas und  lach te  lauter. R ed  P a in t safi 
neben  ihm , ihren  F ederfacher w edelnd. D e r ganze Làrm  h a tte  sie verschueh tert— 
zudem  k o n n te  sie n ich t glauben, dafi sie eine verhe ira te te  Frau war. V or w eniger als 
sieben Schlafen, w are ih r e ine  H e ira t ü b e rh au p t n ich t in den  Sinn gekom m en. Sie 
w ar nur d am it beschaftig t gew esen, ih re r M u tte r  zu helfen, sich au f den Sonnentanz 
vorzubereiten . W a r es n u r sieben Schlafe her gewesen, dafi sie WTiite M an ’s D og 
am  A rm  beriih rt und  ihn  angelachelt hatte? Selbst dann  h a tte  sie n ich t gedacht, dafi 
dies passieren k onn te . U nd  heu te  n ach t—w ar die N ach t, in der sie sich in  ih r 
eigenes Z elt zuriickziehen w ürden. Sie h a tte  gelegentlich  daran  gedacht, w ie es sein 
w ürde, bei einem  M ann  zu liegen, aber es h a tte  keine W irk lich k e it gegeben. Ih re  
M u tte r  h a tte  gesagt, dafi es von N a tu r  aus geschehen w ürde und  m it dem  richtigen 
M ann w ürde es gu t sein. W^ürde WTiite M an ’s D og der rich tige  M ann sein? Sie 
schaute ihn  an und  sein G esich t g lanzte  vom  Schweifi und  F e tt. E r spürte  ihren 
B lick und  d reh te  sich  um . E inen  M o m en t lang sahen sie sich an; zum  ersten  M ai 
sahen sie e inander in  d ie Augen. D an n  senk te  R ed  P a in t ih ren  Blick a u f  den 
w edelnden  Fâcher.
WTiite M an ’s D o g  erhob  sich un d  ging nach  draufien. E r ging von dem  Z elt 
w eg und  b lieb  in e inem  k leinen  F eld  stehen. E r ro ch  die frische W ürze  des 
Salbeigrases u nd  b lick te  h in au f zu den  S tem en  und  versuchte  die Sieben P ersonen  
auszum achen. Sein K o p f  schw am m  von dem  WTiiskey, aber er nahm  eine kleine 
H an d  a u f d e r seinen w ahr. “Sieben P ersonen  schauen heu te  n ach t n ich t au f uns 
h in u n te r,” b e rm erk te  er lei se.
“Sie re iten  d o rt d rü b en  im  W e s te n ,” sagte eine Stim m e, die fur seine O hren  
irgendw ie n ic h t stim m te . E r d reh te  sich  um  u nd  b lick te  in das G esich t von Kills- 
c lose-to-the-lake. O bw ohl sie n ic h t bei dem  F est gew esen war, trug sie ihr K leid  aus 
E lchhau t u nd  R osenm edaillions in ih rem  H aar. D as scharfe Salbeigras w ich dem  
G eruch , d e r ihn  schw indlig  w erden  liefi. Sie sagte: “Ic h  freue m ich  fiir dich, W Tute
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M an ’s D og. Ic h  m och te , dafi du  dies h as t.” U nd  sie d reh te  sich weg und eilte in die 
D unkelheit.
E r b h ck te  ih r h in te rh er, bis er sie n ich t m ehr e rkennen  konn te . D ann  
en tfa lte te  e r  den  G egenstand . Es w ar eine w eichgegerbte HüUe fur sein neues 
G ew ehr. In  dem  schw achen L ich t de r feuerbeleuch teten  Z elte  k o nn te  er die 
D arstellung  des D onnervogels aus F ed em arb e it erkennen . D an n  verschw am m  das 
Bild, und  er w isch te  sich ü b e r die Augen.
Irgendw ann zw ischen dem  M o n d  d e r B lum en und  den  H eim tagen  des Som m ers, als 
die heifie, hochstehende  Sonne das grüne G ras in vergilbtes S troh  verw andelte, 
fingen d ie  P ikunis an, ih r Lager zusam m enzupacken und  die viertagige Reise zum 
Four Persons B u tte  am  M ilk R iver anzu tre ten . H ie r sollte ein Z e lt fur 
Sonnenhaup thng  e rr ic h te t w erden , so haben  die F rau  des HeiUgen Schwurs und  ihre 
H elfe rinnen  beschlossen, und  h ier woUten sie ihn m it heiligen R itualen , G esangen 
u n d  T an zen  ehren .
H eavy Shield W o m an  h a tte  von ih rer V organgerin das Bündel de r M edizinffau 
erw orben, und  ihre V erw and ten  in den  L agem  h a tten  fur die gew eihten  Z ungen der 
Schw arzhom bullen gesorgt.
A m  e rs ten  T ag  versam m elten  sich  die L eute  an  dem  Zusam m enflufi von Tw o 
M edicine  R iver u nd  B irch  C reek . D ie  m eisten  der G em einschaften  kam en 
zw ischen V o rm ittag  un d  ffühem  N ach m ittag  an. Je d e  der e in treffenden  
G em einschaften  w urde von den  All C razy Dogs, de r Pohzeigesellschaft, angezeigt, 
wo sie aufbauen k o n n ten . Bald e n ts ta n d  ein grofier K reis, als die le tz te  de r 
G em einschaften , die N ever Laughs, den  R and  ausfullten. D as Z elt der F rau  des 
H eiligen  Schwurs w urde in d e r M itte  aufgestellt, und  H eavy Shield W o m an  b e tra t es. 
D an n  r i t t  d e r A usrufer zw ischen den  Z elten  um her, aUe F rauen  hervorrufend, die 
geschw oren h a tten , zu  den  Z ungen  n ach  vom e zu kom m en. E r schlug au f seine 
k leine T ro m m el u nd  r ie f  den  E h em ànnem , sie zu begleiten . E r h ielt vor dem  Z elt 
von H eard-by-bo th -sides W o m an , d ie vor zwei Ja h ren  Frau des H eihgen  Schwurs 
gew esen w ar, im d ersuch te  sie. H eavy  Shield W o m an  in ih ren  P flich ten  anzuweisen.
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Als die A userw ahlten  sich in dem  Z elt versam m elt h a tten , h ielt H eard-by-bo th - 
sides W o m an  eine d e r Z ungen üb e r ih rem  K o p f und  b a t Sonnenhauptling  zu 
bestatigen , dafi sie in  allem  tugendhaft gehandelt h a tte . Je d e  der Frauen ta t 
dasselbe. D an n  w urden  die g e tro ck n e ten  Z ungen g ek o ch t u nd  aufgeschnitten  und 
in Parflechen  gelegt. H eavy Shield W o m an  begann ih r Fasten.
A m  nachfo lgenden  T age fuhrte  sie den  Zug zu dem  zw eiten Lager. A u f ihrem  
Travois zog sie das B ündel de r M edizinfrau  un d  die gew eihten  Zungen. V ier Tage 
lang schlugen sie ih r Lager an  vier versch iedenen  O rten  auf, le tz tend lich  au f einer 
E bene un terh a lb  des F o u r P ersons B u tte  ankom m end . Je d e n  T ag  rein ig ten  sich 
Yellow  K idney  und  d e r w eise die R ituale  des Sonnentanzes betreffende M ann-m it- 
v ie len -G esich tem  in e iner Schw itzhü tte.
Bei M orgengrauen des fünften  Tages sa tte lte  Low  H o rn , ein  gefeierter K rieger 
und  P fadfinder, seinen Büffelfânger und  gallopierte  von  der E bene  h in u n te r in das 
T al des M ilk  Rivers. W ah ren d  er r itt , b e trach te te  er die Baum e m it grofien B la ttem  
um  sich  herum . A u f d e r anderen  Seite des Elusses e n td e ck te  er einen, de r ihn 
neugierig m achte . E r w ar stam m ig aber n ich t zu dick. E r w ar gerade und  genau in 
der rich tigen  H o h e  gegabelt. E r b e tra ch te te  den  Baum , w ie die Sonne au f ihn fiel 
und  beschlofi, dafi d ies d e r A userw ahlte  sei.
Als e r das Lager e rre ich te—inzw ischen w aren  aUe aufgestanden, und  die Feuer 
fur das F rühstück  w aren  angezündet—r i t t  er zw ischen den  Z elten  und  rie f  nach  den  
M àn n em  der Braves G esellschaft. E r afi e in  Stück F leisch, w ahrend  die anderen  
ihre P ferde  sa tte lten . D an n  fuhrte  er sie zurück zu der SteUe. Everybody-talks- 
abou t-h im  w ar ausgesucht w orden , um  den  Baum  zu fallen, und  e r m achte  sich m it 
seiner A x t daran. E r h a tte  viele Feinde  g e to te t. Z u r M itte  des M orgens h in  glanzte 
sein n a ck te r R ücken  vom  Schweifi, als e r den  le tz ten  Schlag ansetz te  und  der Baum  
achzte  u n d  schw ankte  und  in  e inen  W ^eidenstand fiel. D ie  M anner, die gew arte t 
h a tten , sprangen a u f u n d  fingen an zu schlagen und  zu hacken, die A ste 
ab tren n en d , als w aren sie d ie A rm e u n d  Beine ih rer Feinde. Es w ar noch  n ich t 
allzulange her, dafi dies traditioneU e Feinde  gew esen w aren; nun  aber to te te  m ehr als 
e iner d e r Braves die he ran rü ck en d en  N apikw ans.
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H eavy Shield W om an  safi in dem  Z elt des H eiligen  Schwurs, ih r G esich t vom  Fasten  
ausdruckslos und  grau. Bald w ürde es vorbei sein, aber de r G edanke an Essen 
erschien w eit w eg u nd  w ar ih r zuw ider gew orden. Sie ho rte  ihre H elferinnen  leise 
m ite inander reden , aber d ie  W o rte  w aren  n ich t deu tlich  in ih ren  O hren . Sie b e te te  
zu den  A hnen  oben, zu den  A hnen  u n ten  u nd  zu den  vier H im m elsrich tungen  fiir 
S tarke und  M ut, aber jedes M ai, w enn  sie ihre G eb e te  begann, w anderte  ih r 
V erstand  zu jenem  M o m en t, in dem  ih r M ann  nach  seiner langen A bw esenheit vor 
ihrem  Z elt e rsch ienen  war. Sie h a tte n  ihn  m it ffohen G efuhlen begrüfit, sie h a tte  
gew eint, ihn  um arm t und  gejam m ert. Sie w ar überglücklich, ih ren  M ann 
w iederzuhaben. A ber spater, als sie ruhig  beie inander safien, w ar sie überrasch t 
gewesen, dafi sie nur M itle id  fiir ihn  em pfand. E r w ar n ic h t m ehr der starke Krieger, 
de r das Lager im  M ond-der-fa llenden-B la tter verlassen ha tte . D ieser M ann  w ar ein 
Schatten , der sie m it v e rs te in ten  A ugen ansah, die keinerlei G efiihle ausstrah lten , 
w eder L iebe, n o ch  H afi, noch  W arm e. U nd in den  nachfolgenden M o nden  h a tte  er 
sich n ich t verandert. E r w ar kein  L iebhaber m ehr, und  kaum  ein  V ater fiir seine 
K inder. W a r  e r  noch  ein  M ann? H a tte  ein sch lech ter G e ist ihn eingenom m en? 
A ber auch sie. H eavy Shield W om an , w ar n ich t m ehr die gleiche.
Ih re  G edanken  w urden  d u rch  das H ere in k o m m en  von H eard-by-both-sides 
W o m an  und  ihrem  E hem ann , A m bush  Chief, un terb rochen . E r h ie lt das B ündel 
d e r M edizin frau  u nd  w ürde w ahrend  der U bergabe als Z erem onialm eister dienen.
Als sich alle H eifer, in graue D eck en  m it ro tgem alten  S treifen gehüllt, h ingesetzt 
h a tten , begann A m bush  C h ie f  das B ündel zu offhen, b e ten d  u nd  singend ta t  er 
dies. D e r e rs te  G egenstand , den  e r ho ch h ie lt w ar das gew eihte K leid aus E lchhaut. 
E r sang von des K leides U rsprung, w ahrend  es die F rauen H eavy Shield W o m an  
anzogen. D an n  hang ten  sie eine R o b e  aus E lchhau t über ihre Schultem . E inen  
n ach  dem  anderen , e n tn a h m  er d ie heiligen G egenstande: die M ed izinkappe aus 
W iese lh au ten , F ederbüsche  und  eine k leine m it T abaksam en  und  M enschenhaar 
gefiillte Balgpuppe; den  heiligen Schaufelstock, den  So-at-sa-ki, F ea th e r W o m an , 
b e n u tz t ha t, um  R üben  auszugraben, als sie m it M orgenstem  v erhe ira te t w ar und  m it 
ihm  und  seinen  E ltem , S onnenhaup tling  und  R o tes L ich t d e r  N ach t, im  H im m el
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leb te. Sie und  M o rg en stem  b a tte n  e inen  k leinen  Sohn nam ens Star Boy.
A m bush  C h ie f b e ric h te te  w ie So-at-sa-ki beim  R übengraben ein L och im 
H im m el verursach te , in  dem  sie die heilige R übe ausgrub. Sie b lickte h inun te r und 
sah ih r V olk  a u f den  P lains, ihre M u tte r  und  ih ren  V ater, ihre Schwester, un d  sie 
bekam  H eim w eh. Als R o tes L ich t der N a c h t von der T a t  ihrer Schw iegertochter 
erfuhr, w urde sie w iitend , da sie F ea th e r W o m an  davor gew am t hatte , die heilige 
R übe auszugraben. Als Sonnenhauptling  von seiner Reise zuriickkehrte, w ar er au f 
M orgenstem  w ütend , da d ieser seine F rau  n ich t davon abgehalten  ha tte , und  er 
sandte Federffau  zurück zur E rde, um  m it ihrem  V olk zu leben. Sie nahm  Star Boy 
m it sich, da ihn  Sonnenhauptling  n ich t in seinem  H aus haben  w ollte. D azu  nahm  
sie n och  das K leid  aus E lchhau t, die K appe u nd  den  Schaufelstock. Sie und  ih r 
Sohn r itte n  den  W olfsp fad  zu ihrem  V olk h inunter, und sie w ar glücklich, w ieder 
u n te r ihnen  zu sein. Sie um arm te  sie und  freute sich, da sie w ahrhaftig  froh war, zu 
H ause zu sein. A ber als die Schlafe und  die M onde  voriiberzogen, fing sie an, ihren 
E hem ann  zu verm issen. J e d e n  M orgen sah sie ihn aufsteigen. Sie verm ied die 
G esellschaft ih rer M u tte r  und  ihres V aters, ih rer Schw ester, sogar ihres Sohnes, Star 
Boy. Sie w ar von M o rg en stem  besessen, und bald fing sie an zu w einen und ihn 
anzufiehen, sie zu rückzunehm en. A ber jeden M orgen ging e r seinen eigenen W eg, 
und  es dauerte  n ich t lange, bis F ea th e r W o m an  an gebrochenem  Flerzen starb.
Als S tar Boy heran  wuchs, b ilde te  sich  allm ahHch eine N arbe  au f seinem  
G esicht. J e  a lte r e r w urde, desto  langer und  tie fe r w urde die N arbe. Bald 
v e rsp o tte te n  ihn  seine F reunde  un d  n a n n te n  ihn  Poia, Scar Face, und  die M adchen  
gingen ihm  aus dem  W eg. In  seiner V erzw eiflung suchte  er e inen  M ann-m it-vielen- 
G esich tem  auf, d e r ihm  den  W eg  zu Sonnenhauptlings H aus zeigte und  dessen Frau 
Scar Face ein P aa r M okkasins fiir seine R eise fertig te . N a c h  langem  R eisen  
e rre ich te  e r das Z uhause von Sonnenhaup tling  fern  im  W esten . Sonnenhauptling  
w ar gerade von seinem  langen W eg  ü b er den  H im m el zurückgekehrt und  w ar 
w ü tend , dafi Scar Face e in fach  so sein H aus b e tre te n  h a tte . Sonnenhaupthng  
en tsch ied  sich, ihn  zu to te n , aber R o tes  L ich t der N a c h t schalte te  sich zugunsten 
des ung lück lichen  jungen M annes ein. M o rg en stem , der n ic h t wufite, dab der
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Jüngling  sein Sohn war, leh rte  ihm  vicies über Sonne und  M ond, über die 
versehiedenen G n ip p en  von S tem en leu ten . E inm al, als sie au f Jagd  w aren, w urde 
M orgenstem  von sieben grofien V ôgeln angegriffen, die ihn  g e tô te t h a tten , ware 
Scar Face ihnen  n ich t zuvorgekom m en, indem  er sie tô te te . Als M orgenstem  
seinem  V a te r von d ieser tap fe ren  T a t b e rich te te , e n tfe m te  Sonnenhauptling die 
N arb e  und  wies den  JüngH ng an, zu seinem  V olk zurückzukehren  und  sie 
anzuw eisen, ihn jeden Som m er zu ehren , dann  w ürde er den  K ranken  G esundheit 
schenken und  dafür sorgen, dafi die w achsenden  D inge u nd  jene, die sich von 
ihnen  em àh rten , üppig  gedeihen  w ürden. D an n  gab er P o ia  zwei R abenfedern , so 
dab die L eute  w issen w ürden , er kam  von der Sonne. E r gab ihm  auch das K leid  aus 
E lchhaut, dafi von einer tugendhaften  M edizinffau  zur Z e it de r Z erem onie getragen 
w erden soUte. S tar Boy r i t t  au f dem  W^olfspfad zur E rde h inun ter, lehrte  den  Pikunis 
die rich tige  A rt und  W eise , und  dann  k eh rte  e r m it e iner B raut zu Sonnes H e im  
zurück. Sonne m ach te  ihn  zu einem  S tem  am  H im m el. E r z ieh t seine Bahn neben 
M orgenstem , und  viele L eute verw echseln ihn m it seinem  V ater. D eshalb  w ird er 
V ertau sch te r M o rg en stem  genann t. U n d  so e n ts ta n d  die Sonnenzerem onie.
W âh ren d  A m bush  C h ie f  diese G esch ich te  von Scar Face vortrug, bau ten  drei 
H e lfe r n eb en  dem  Z elte ingang  e inen  A Jtar auf. Sie ru p ften  das G ras herraus und 
tro ck en ze ich n e ten  Sonne, M o n d  u nd  M o rg en stem  in den  Boden. A u f beide Seiten 
von Sonnenhauptlings G esich t m alten  sie Sonnenhunde, die seine K riegsbem alung 
darste llten . D an n  sangen die H e lfe r u nd  k lap p erten  m it ih ren  Rasseln, um  Sonne 
und  seiner Fam ilie E h re  zu erw eisen. Als sie fertig  w aren, stand  A m bush  C h ie f au f 
und  hob  seinen  K opf.
“G rofiartige Sonne! W ir  sind dein  V olk, und  w ir leben u n te r  ail deinen  
V ô lk em  d ieser E rde. Ic h  b e te  nun  zu d ir, dafi du uns G edeihen  im Som m er und  
G esu n d h e it im  W in te r  gew àhrst. V iele unserer L eute sind k rank  und  viele sind arm. 
H a b e  M itle id  m it ihnen , so dafi sie lange leben  m ôgen und  ausreichend zu essen 
haben. W^ir eh ren  d ich  nun, w ie Po ia  es unseren  L angverstorbenen geleh rt hat. 
G ew âhre uns, dafi w ir d ie Z erem on ie  rich tig  durchführen  m ôgen. M u tte r  Erde, w ir 
b e te n  zu dir, dafi du  d ie  P la ins bew âssem  m ôgest, so dafi das G ras, die Beeren, die
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W^urzeln w achsen  m ôgen. W^ir be ten , dafi du  die V ierbeiner an deiner B rust 
gedeihen  lafit. M orgenstem , sei gnàdig gegenüber de inem  V olk, so w ie du  es dem  
gegenüber w arst, d e r Scar Face g en an n t w urde. G ib  uns F rieden  und erlaube uns, in 
F rieden  zu leben. Sonnenhauptling , segne unsere K inder und  erlaube es ihnen, lang 
zu leben. M ôgen w ir aufirecht gehen  und  all unsere G efâh rten  nachsichtig  
behandeln . W ir  b itte n  m it reinem  H erzen  um  diese D inge.”
Bevor sie das Z elt verliefien, verw ischten  die H elfer m it B ürsten ihre 
T rockenm alerei, so w ie Sonne Poias N arbe  beseitig t ha tte .
R ed  P a in t stand  neben  ih rem  E hem ann  und  sah dem  U m zug zu. D e r B oden 
w urde im m er staubiger von den  L eu ten  und  P ferden . F rüh  am  Tage w aren die Leute 
dam it beschaftig t gew esen, ihre Z elte  aufzubauen, W asser aus der klaren, tiefen  
Q uelle, die aus dem  F ou r Persons B u tte  entsprang, zu holen, und  Feuerholz zu 
sam m eln. A ber nun  w aren  sie alle hier, den  U m zug b e trach ten d , und  sich nach  dem  
Schlag e iner einzelnen , k le inen  T ro m m el bew egend. R ed  P a in t war über den  a lten  
und  gebeug ten  A nblick  ih rer M u tte r  schockiert. Sie w ar sich n ich t m al sicher, dafi 
es sich bei d e r Frau um  ihre M u tte r  handelte . Ih r  G esich t w ar von den  
herabhangenden  W ^ieselhauten verdeck t. Sie w urde von zwei H elfe rinnen  gestü tz t.
D e r U m zug bew egte sich  im  K reis um  das no ch  n ich t voUstandig aufgebaute 
M edizinzelt, bis sie e inen  S onnenun terschu tz  an dessen W estse ite  be tra ten . H ie r 
w urden  d ie  Z im gen an die K ranken , die A rm en, die K inder, an all jene verteilt, die 
ein  solches A bendm ah l w ünsch ten . D ie  F rauen , d ie geschw oren h a tten , zu den 
Z ungen n ach  vorne zu kom m en , ô ffn e ten  die P a rd ee  hen  un d  verte ilten  die S tück te  
an  d ie  G laubigen. G eschw ach t d u rch  den  M angel an  N ahrung , schaute H eavy 
Shield W o m a n  den  L eu ten  beim  K auen  der Z ungen zu u nd  be te te , ih re  L ippen 
bew egend, o h n e  W o rte .
Es w ar fast dunkel, als die M an n er d e r K riegergesellschaften m it ih rer Aufgabe 
anfingen, die M itte ls tan g e  des M edizinzeltes zu errich ten . M it langen Stangen 
kam en  sie aus den  vier H im m elsrich tungen  nâher, zu dem  gleichm afiigen 
T rom m elsch lag  singend. M it d e r  H ilfe  von S treifen  ungegerb ten  Leders, die an den  
Stangen angeb rach t w aren, zogen sie den  P appelstam m  hoch, bis er in  der K uhle
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stand, die fiir ihn  ausgegraben w orden  war. H eavy Shield W o m an  nahm  den 
V organg m it G eb e ten  im d B esorgnis w ahr, derm  falls der S tam m  n ich t aufrecht 
stehenbliebe, w ürde sie beschnld ig t w erden , keine tugendhafte  Frau zu sein. A ber 
er b lieb stehen , und  die M aim er fingen eilig an, ihn an Pfahle und  P fosten , die den  
A ufienrand des Z eltes m ark ierten , zu b inden . D ie  jüngeren M aim er begarm en das 
G eriist m it G estrüpp  und  M oos zu bedecken. H eavy Shield W om an  seufzte und 
sank in d ie A rm e zw eier ih rer G ehilfen. D ie  trugen  sie zurück zu ihrem  Z elt, wo 
eine heifie B eerensuppe au f sie w arte te . Sie k o n n te  ihr F asten  brechen.
D ie  nachsten  v ier T age tan z ten  die W e tte r ta n z e r  zu dem  Schlag von Rasseln 
au f die T rom m eln . K rieger sp ie lten  ihre m utigsten  H e ld en ta ten  aus und hangten  
ihre O pfergaben  an die M itte lstange . F u r jede T a t  leg ten  sie e inen  S tock in  das 
Feuer, bis es T ag  und  N a c h t loderte . In  anderen  Z elten  fiih rten  die M anner der 
G eheilig ten-P feifen -M ediz in  und  der B iberm edizin  ihre R ituale  fur jene durch , die 
ihre H ilfe  aufsuchten.
D en  ganzen  T ag  über bis in d ie N a c h t h inein  sto lz ierten  junge M anner in 
voiler T ra c h t ihre P fe rden  an dem  A ufienrand des enorm en Lagers entlang. D ie All 
Crazy D ogs h a tte n  es schw er, den  P la tz  zu überw achen. A ber sie h a tten  kein  
W asser des w eifien M annes im  Lager e n td eck t, und  da fur w aren  sie dankbar. 
M anchm al h a tten  sie sogar etw as Z eit, sich an den  S tockspielen zu beteiligen, die 
gesp ielt w urden. Im  V erlaufe der N a c h t w urden  die hohn ischen  G esange der 
versch iedenen  Seiten  m it dem  sich e rh o h en d en  E insatz  lauter. W âh ren d  des 
Tages fanden  viele P fe rd eren n en  s ta tt. D ie  G em einschaften  he fen gegeneinander, 
V erbande  h a tten  ihre eigenen P fe rde  im d R eiter. Es w urde b itte rh c h  g ew ette t, und  
m anche M an n er verlo ren  ihre gesam ten  H erd en , ih ren  Besitz und  selbst ihre 
W affen . Ü b e r d ie engen R en n en  b rachen  K am pfe aus, u nd  die AU Crazy D ogs 
sc h ritten  e in  und  sch eu ch ten  die B eteilig ten  in aUe R ich tungen  auseinander. U nd 
im m erfo rt w urde g e tro m m elt, gesungen und  getanzt.
E ines M orgens erw ach te  W h ite  M a n ’s D og  in  d e r D am m enm g  m it einer 
sch reck lichen  A ngst im  H erzen . E r h a tte  am  T age zuvor w eder etw as gegessen
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n o ch  getrunken , u nd  er k o n n te  seinen M agen knu rren  horen. E r s tü tz te  sich in  den 
Fellen auf, und  sein K o rp e r w ar schw eifigebadet. D ie  T age und  selbst die N ach te  
w aren heifi gewesen, aber d ieser Schweifi h a tte  n ich ts m it H itze  zu tun. E r se tz te  
sich au f und  lauschte a u f  das gleichm afiige tunk! tunkl tunkl e iner einzelnen 
T rom m el. Es w ar das einzige G erausch  im  Lager und  n ich t ein  R u f zum  Feiem , 
sondem  um  die L eute daran  zu e rinnem , w o sie waren.
W h ite  M an ’s D og  sah a u f R ed  P a in t h inunter. Ih r  offenes, dunkles H aar lag 
um  ihre Schultem . E r beruh rte  die w eiche H au t. Seine H an d  w ar ha rt und dunkel, 
und  es schien  ihm , als seien H a n d  und  Schulter aus zwei verschiedenen Stoffen 
gem acht. D ie  K raft ihres L iebens erfullte ihn m it E hrfu rch t, und  wie er ihren 
N acken  und  ihre Schu ltem  ansah, w urde er vom  V erlangen erfullt. D as stille Lager 
erschien ihm  w eit weg, als er sich w ieder hinlegte und  nach  ihren  B rüsten tas te te  
und sie stre ichelte . E r w ollte , dafi sie aufw achte, und  er w ollte, dafi diese 
D am m erung  anhielt. U nd  dann  kam en  ihm  G edanken  über die Z erem onie  dieses 
Tages in den  Sinn, un d  jegliches V erlangen verliefi ihn.
E r stand  h in te r dem  A ufienkreis d e r Z elte  und p inkelte . Im  O sten  
ü berquerten  d ie  e rsten , orangefarbenen  S trahlen den  H im m el. E r ko n n te  das 
Prariegras und  die Salbeistraucher riechen , und  die süfie M uffigkeit d e r P ferde, die 
ihn  b eo b ach te ten . E r h o rte  dem  reinen  G esang eines G elbbriistigen  zu, der neben  
ihm  im  G ras hock te . Zwei Langschw anze flogen über ihm  zum  Four Persons B utte  
hin, ihre schwarz-weifien K o rp e r tanze lten  schwerelos im  M orgenhim m el. E r 
b lick te  zum  Lager zurück. D ie  m eisten  der aufieren Z elte  w aren unbem alt oder 
h a tten  sch lich te  M uster, w ie ockerfarbene E rde, schw arzen H im m el und  gelbe 
K onste lla tionen . D ie  heiligen T ip is  des B ibers, Schw arzhom s, Bars und  O tte rs  
befanden  sich  im  In nenk re is , alle a u f  das M edizinzelt gerich te t. Als er zusah, wie 
sich der H im m el erhellte , v e rd ü n n ten  sich d ie  R auchschw aden. W h ite  M an ’s D og  
stand  in d e r stillen  D am m erung , sein H erz  m it den  K râften  der P ikunis heftig  
schlagend. E r w ar a u f  die Prüfung, die vor ihm  lag, vorbere ite t.
M ik-api se tz te  sich zurück un d  b lick te  au f WTiite M an ’s D og  h inunter. Sie h ie lten
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sich in dem  U nterho lzanbau  auf, de r sich genau neben  dem  grofien M edizinzelt 
befand. D ie  schw arzen F arb tup fen , die sich aus den  A ugenw inkeln des jungen 
M annes zogen, g lanzten  in dem  gesp renkelten  Sonnenlicht. M ik-api sah zufrieden 
aus. E r un d  zwei w eite re  a lte  M anner, Chew ing Black Bone und  Grass Bull, h a tten  
W hite  M an ’s D ogs K o rp e r weifi angem alt, m it doppelten  R eihen  schw arzer P u n k te  
entlang der A rm e und  Beine. A u f seinen K o p f leg ten  sie ein  G ew inde aus 
Salbeigras und  w ickelten  das g leiche G ras um  seine H and- im d Fufigelenke. 
W âh ren d  die F arbe der T rân en  a u f seinen W angen  trockne te , b e te te n  die alten 
M anner, dafi e r seine Sache gu t m achen  w ürde, so dafi Sonnenhauptling ihm  in all 
seinen  B estrebungen  w oh lgesinn t sei.
D an n  fiihrten  sie ihn  zum  M edizinpfahl, und  er legte sich  an dessen N ordseite  
au f eine D ecke. A u f der anderen  Seite h o rte  er e inen M ann  K riegsehren aufsagen, 
und  er spü rte  M ik-apis und  G rass Bulls H ànde  au f seinen A rm en. Chew ing Black 
Bones k n ie te  über ihm  m it de r K ralle eines w ahren  Barens, die langer w ar als der 
F inger eines M annes. D e r  M ann , de r die K riegsehren vortrug, h ie lt inne. W h ite  
M an ’s D o g  b lick te  in  M ik-ap is A ugen und  bifi sich a u f  die U nterlippe. E r spürte 
den  b ren n en d en  Schm erz in  se iner linken  B rust, als Chew ing Black Bones sie m it 
de r B arenkralle du rchstach . Sein A tem  m ach te  ein hissendes G erausch  in  dem  
stillen Z elt. E m e u t spü rte  er d ie K ralle sein Fleisch durchbohren , diesm al in der 
rech ten  B rust. Seine A ugen w aren  fest zugekniffen, aber die T rân en  entw ichen 
ihnen  dennoch . U n d  nun  spürte  er, w ie die A ste  der Ju n ib eeren  u n te r  seine H a u t 
geschoben  w urden, u n d  e r b lick te  n ach  u n ten  und  sah das dicke, ro te  B lut au f seine 
A rm e strom en. M ik-api u nd  G rass Bull halfen ihm  au f und  h ie lten  ihn  als Chew ing 
Black B ones d ie  L ederriem en , d ie von d e r Spitze des M edizinpfahls hingen, an den 
Spiefien in  se iner B rust befestig te .
“N u n  geh  zum  M ed izinp fah l u nd  bedanke d ich  bei Sonnenhâuptling, dafi er 
d ir e rlaubt, de in  V ersp rechen  zu erfiillen.”
W h ite  M a n ’s D og  n âh erte  sich  dem  Pfah l und  d an k te  Sonnenhâuptling  fin- 
seine U n te rs tü tzu n g  w âh rend  des Ü berfalls und  für seinen Schütz. E r b a t um  
V ergebung fiir das V erlangen, das er de r jungen Frau  seines V aters gegenüber
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verspürte , und  er sah K ills-close-to-the-lake in jener N a c h t von ihm  rennen , und er 
b a t auch sie um  V ergebung. E r m erk te , wie ihm  allm àhlich schwindlig w urde, und  
beinahe w are e r u n te r  den  Schm erzen  zusam m engebrochen. E r bed an k te  sich bei 
Sonne ftir seine schône, neue F rau  und  gelob zu allen L euten , gu t und ehrlich  zu 
sein. Schliefilich b a t e r S onnenhauptling  um  die K ra ft und  den  M ut, seine Q ualen 
auszuhalten. D an n  w ich  er von dem  P fah l zurück und  begann zu tanzen. E r tanz te  
nach  W este n  zum  Z elte ingang  hin. E r tan z te  zu der T rom m el und  der Rassel hin. 
Aus u n b estim m te r R ich ttm g h o rte  er d ie V ogelknochenpfeife  eines M annes m it 
vielen G esich tem , und  e r spürte  das klebrige, w arm e B lut aus seinen W u n d en  
fliefien. D an n  vem ahm  er die schneU er w erdenden  T rom m elschlage, und  er 
beschleunig te  seine S ch ritte  im m er heftiger an den  R iem en  ziehend, die in seiner 
B rust steck ten . E r tan z te  u nd  d reh te  sich und  zerrte, und  als e r glaubte, den  
Schm erz n ich t langer aushalten  zu kônnen , b rach  der linke Spiefi ffei und  
sch leuderte  ihn  herum  au f seine K nie. E r bifi sich au f die L ippe, bis sich das B lut 
m it den  salzigen T rân en , die über die schw arzgem alten T rânen  hinw eg in seinen 
M und  ronnen , verm isch ten . E r ste llte  sich e m e u t au f seine Beine und tan z te  gen 
O sten  von dem  E ingang weg. E r leh n te  sich gegen den  M edizinpfah l und  rifi 
seinen K ô p er h in  und  her, aber d e r zw eite Spiefi w ollte  n ich t loskom m en. In  
seinem  K o p f versehw am m en ro te  und  schw arze B ilder, und  nur der Schm erz h ielt 
ihn d o rt in dem  Z elt. D an n  sah er die D âm m erung  und  die Langschwânze und  die 
geduldigen P ferde. E r h o rte  den  G esang des G elbbrüstigen  in  seinen O hren , und  
dann  w andelte  sich d e r G esang zu e iner S tim m e um , lau t und  tief, die die Siege über 
ihre F e inde  aufsagte. R abe  flog in  das Z e lt u n d  landete  zw ischen R ed  P a in t und  
K ills-close-to-the-lake. N o c h  einen  S chritt, k râch z te  er, denk  an S tinkbâr, deine 
K ra ft—und  e r spürte  den  anderen  Spiefi freikom m en, u nd  e r fiel zurück in das 
D unkel.
M ik-ap i e rhob  sich  und  sc h n itt d ie  b lu tigen  Spiefie von ih ren  H altestricken . 
K leine S tre ifen  F leisch  hingen von ihnen. E r trug  sie zu dem  M edizinpfahl und 
legte sie an dessen  Fufi. “H ie r  is t W h ite  M an ’s D ogs G ab e ,” sagte er. “N u n  ist er 
gewifi e in  M ann , u nd  S onnenhâup tling  w ird  ihm  den  W eg  leuchten . Sein F reund
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M ik-api h a t zu d ir gep rochen .”
In  jener N a c h t sch lie f W h ite  M an ’s D og aJleine, eine gute E n tfem ung  vom  
Lager der P ikunis en fem t. Seine W^unden w aren  offen u nd  geschw ollen, und  sein 
M agen w ar zu e inem  k leinen  K n o te n  gew orden, da er noch  im m er n ich ts gegessen 
ha tte . In  de r F em e  k o n n te  er d ie  donnerartigen  Schlage d e r I ’rom m eln  horen, die 
das w iederauflebende T anzen  beg leite ten . E r lag in  sein Fell gehullt flach au f dem  
B oden und  b e tra c h te te  Sieben P ersonen  u nd  die V erlo renen  K inder im  
N ach th im m el. Im  O sten  w ar das R o te  L ich t de r N a c h t ü ber der Prairie 
aufgegangen. E inm al sah er e inen  S tem  vergehen, sein langer, weifier Schw eif zog 
sich als Strah i über den  schw arzen H im m el.
D an n  trau m te  er von  einem  Flub, den  er nie zuvor gesehen hatte . D as W asser 
war weifi, und  der H im m el u nd  der B oden g litzerten  als seien sie m it F rost 
überzogen. A ls er das weifie W asser üb e r die weifien S teine fliefien sah, e n td eck ten  
seine A ugen eine dunk le  F orm  in dem  w eifien U nterho lz  liegen. D ann  w ar er genau 
neben  dem  W asser, und  der V ielffafi sah m it einem  bem itle idensw erten  Bhck zu 
ihm  auf.
“Es ist gut, d ich  zu sehen, B ruder,” sagte er. “Ic h  habe m ich  w ieder fangen 
lassen, u nd  aufier d ir is t h ier n iem and .”
“A ber w arum  ist es so weifi hier, S tinkbâr?” W h ite  M an ’s D og  m ufite seine 
A ugen vo r dem  greUen G lanz schützen.
“So ist es nun m al gew orden. A lle a tm en d en  W esen  sind lo rt—aufier uns 
beiden. A ber beeil d ich , B ruder, den n  ich  m erke, w ie m eine K ràfte  nachlassen .” 
W h ite  M an ’s D og  beffe ite  das T ie r  zum  zw eiten M ai.
S tinkbâr b e ta s te te  seine K orperte ile  u nd  sagte, “N o c h  allés dran. E inen  
M o m en t lang, B ruder, g laub te  ich, ich  sei ein  S ch a tten .” D an n  g riff e r in seine 
Parfleche u nd  ho lte  e inen  w eifien, flachen Stein  hervor. “F ür d ich, Bruder. T rag  ihn 
bei dir, w enn  d u  in den  K a m p f z iehst und  singe dieses Lied:
“ Vtelfrajs ist mein Bruder, von Vielfrajl nehme ich metnen M ut,
Vielfrafi ist mein Bruder, von V ielfrafi nehme ich meine K raft,
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Vielfrafi begleitet mich.
“D as singst du  lau t u nd  kiihn, und  d ir soli es n ie an K raft feh len .”
W h ite  M an ’s D og  sah  zu w ie Vielffafi den  Flufi iiberquerte  und  sich 
gem achlich  den  w eifien H an g  au f der anderen  Seite h inau f bewegte. Fast oben 
angekom m en, d reh te  sich das T ie r  um  u nd  rief, “Ic h  helfe dir, w eil du m ich  zweimal 
aus den  S tahlklauen d e r N apikw ans befre it hast. A ber du  m ufit noch  eine w eitere 
Sache erledigen; W e n n  du  die Schw arzhom er oder ein  anderes de r V ierbeiner 
to  tes t, m ufit du fur R abe ein S tuck der L eber h in terlassen , denn  er w ar es, der d ich  
zu m ir geftihrt hat. E r pafit a u f alle seine B ruder auf, und  deshalb lassen w ir T eile 
unserer B eu ten  fur ihn  liegen.”
“E r w ird  der e rste  sein, de r von m einem  E rlegten  ifit,” r ie f  W h ite  M an ’s Dog. 
“Viel G lück, m ein  B ruder!” A ber S tinkbâr w ar bereits über den  U ferrand hinweg 
verse hw unden.
Als W h ite  M a n ’s D og  sich zum  G eh en  um dreh te , sah er in dem  glanzenden 
W eifi eine G esta lt au f den  Flufi zukom m en. E r bekam  A ngst u nd  versteck te  sich 
h in te r einem  w eifien Baum . Als d ie  G esta lt vorüberging, sah er, dafi es eine junge 
Frau war, die, in  weifie Felle gek leidet, zwei W asserb lasen  trug. E r beobach te te , wie 
sie d ie Blasen ins W asser tau ch te , bis sie voU w aren; dann  hangte sie sie über e inen  
Zweig u nd  stre iffe  ihre FeUe ab. Sie w ar schlank, aber ihre B rüste und  H ü ften  w aren 
rund. Sie ging ü b er d ie S teine zum  R an d  des W assers, beugte ifuen  R ücken  und  
sprang hinein . A ls sie w ieder au ftauch te  und  sie ih r langes H aar hin  und  her wog, 
w urde W h ite  M a n ’s D o g  s te if  vor V erlangen nach  ihr. E r w ollte seine A rm e um  
ihren  g la tten , b raunen  R ücken  schlingen, und  er w ollte  sie au f das weifie G ras 
n iederlegen. A ls e r sich  dem  Flufiufer n âherte , fing er an, seine K leidung abzulegen, 
und  er h o rte  e in  L ied, das von  ihm  zu kom m en  schien. D ie  junge Frau d reh te  sich 
um  und  sah  ihn  an. Es w ar K ills-close-to-the-lake. Sie m ach te  n ich t den  geringsten 
V ersuch , sich  zu bedecken .
W h ite  M a n ’s D o g  d re h te  sich schnell um.
“H a s t du  A ngst vo r m ir?”
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“N ein , ich  habe v o r m ir selber A ngst,” sagte er.
"W arum ? B egehrst du  m ich?”
"K ann ich  n ich t sagen. Es is t n ich t rich tig .”
“W arum  nicht? D ies is t der O r t d e r T raum e. H ie r kônnen  w ir e inander 
begehren. A ber n ic h t in  jener anderen  W elt, denn  d o rt h is t du der Sohn m eines 
E h em an n e s .”
W h ite  M an ’s D o g  sah sie an, und  er spürte  n ich ts als Begehren. E r versuchte, 
Scham  o d er Schuld zu fuhlen, aber diese G efuhle w ollten  n ich t e in tre ten .
“D u  d ars t m ich  begehren , w enn  du  wiUst. N ich ts  w ird geschehen. D u  darfst 
m it m ir liegen, w enn  du  m agst.” Sie bew egte sich aus dem  W asser und blieb vor ihm  
stehen. Sie b lick te  ihm  in die Augen, und  zum  ersten  M ai sah er K ills-close-to-the- 
lake. E r sah den  H unger, den  sie verborgen  gehalten  h a tte , e r sah ihre Schonheit, 
und  er sah  ihre Seele.
So leg ten  sie sich zusam m en in  das weil3e Gras, ihre K o rp er warm  und 
lebendig. E r b ed eck te  ihre B rüste  m it seinen H an d en  und  d rück te  seinen M und 
gegen ih ren  sch lanken  N acken . E r ro ch  ih ren  b ek an n ten  G eruch  und  w uüte, dab 
sie es war. Sie bew egte sich  u n te r  ihn  und  zog ihn  nach  un ten , und  er schlofi seine 
Augen. E r spürte  ihre F inger W e lte n  a u f  seinem  R ücken  ergründen, und  dann 
sch lie f er.
W h ite  M a n ’s D o g  erw achte  m it seiner W ange au f dem  leu ch ten  G ras der 
D am m erung. Z uerst w ufite er n ich t, w o er sich be land. E r w ar alleine, und  das 
m ach te  ihm  A ngst. E r  se tz te  sich rasch  au f un d  spü rte  den p lo tz lichen  Schm erz in 
seiner B rust. E r schau te  nach  u n ten  tm d sah den  S treifen Stoff, d e r um  seinen 
O b e rk o rp er gew ickelt w orden  war. U n te rha lb  des Stoffes sah er die B la tter und  die 
Salbe, u nd  er e rin n e rte  sich  an die B egebenheit des vergangenen Tages. D e r 
H u n g er h a tte  ihn  geschw acht, und  er fiel zurück a u f seine EUenbogen. Sonne w ar 
n och  n ic h t aufgegangen, ab er e r sah M o rg en stem  am  ôstÜchen H o rizo n t und  über 
ihm  V ertau sch ten  M orgenstem . E r sch ü tte lte  seinen K opf, als h a tte  ihn das W eifi 
d e r S tem e  g eb len d e t o d e r ihn  an  e inen  anderen  O r t  e rinnert.
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Als e r das zw eite M ai erw achte, k n ie te  R ed  P a in t neben  ihm , und sein V a ter 
und  seine M u tte r  s tanden  h in te r ihr. R ed  P a in t lachelte ihn  an und  ha lf ihm  au f und 
h ielt ihn zartlich  an sich. Ih r  H a ar ro ch  nach  Süligras, und  er fliisterte ihr ins O hr, 
“D u  h ist m eine Frau, R ed  P a in t, u nd  ich  w erde im m er dein  M ann  sein.” E r spürte 
die Bewegung ih rer L ippen  an seiner B rust, aber er k o n n te  die  W o rte  n ich t 
verstehen .
E r d reh te  sich um  und  b e ru h rte  seine M u tte r, sie von seinen Schm erzen 
fem haltend . Sie sah ihm  besorg t in d ie  Augen.
“Ic h  b in  stolz a u f  d ich, m ein  Sohn,” sagte R ides-at-the-door. “M ik-api erzahlt, 
dafi du  n ich t einm al lau t aufgeschrien h a tte s t.”
“M ik-api is t gü tig ,” sagte W h ite  M a n ’s Dog.
R ides-a t-the -doo r lach te  und  um arm te  ihn  nachdrücklich . E r stiefi einen 
Schrei aus, und  dann  lach te  auch  er. A ls W h ite  M an ’s D og  sein Fell aufhob, sah er 
e inen  k leinen  G egenstand  zu B oden fallen. Es w ar ein  w eifier Stein beinahe so grofi 
und  lang w ie sein k le iner Finger. E r stop fte  ihn  in  den  S toffstreifen, der um  seine 
B rust gew ickelt w ar und  ho lte  seine F rau  ein.
M oun ta in  C h ie f stand  vor den  versam m elten  L euten. E r w ar ein grofier, 
gu taussehender M ann  m it e inem  langen G esich t, das von den  W in d en  vieler 
W in te r  faltig gew orden  war. Sein H e m d  un d  seine G am aschen w aren aus 
A n tilo p en h au t gefertig t und  gefàrb te  S tachelschw einstacheln  s teck ten  an den  
R ân d em  d e r A rm el u nd  H osenbeine . W iese lhau tstücke  hingen vom  K ragen und 
den  Schu ltem . D ie  dreifiig A d le rfedem  seines K opfschm ucks s teck ten  au frech t in 
e inem  gefa lte ten  K o p fb an d  aus ungegerbetem  L eder, das m it ro tem  F lannelsto ff 
und  M essingp la tten  geschm ück t war. E r hob  seine A rm  und  die L eute  schwiegen.
“Haiya! H o r t  zu, m eine L eute, d enn  ich  spreche aus gu ter A bsich t zu euch. 
E m e u t haben  w ir das Sonnenzelt so e rrich te t, wie es uns von unseren  
L angversto rbenen  g e leh rt w urde. Es soil s tehen  und  V orrüberziehende daran 
e rinnem , dafi d ie P ikun is u n te r  alien L eu ten  begünstig t sind. W ir  haben die 
L angpfeifen zusam m en g e rau ch t und  leben  u n tere in an d er in Frieden. W ir haben
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Sonnenhauptling  G eschenke  h in terlassen , und  einige von uns haben ihre 
V ersprechen  erfullt, die sie in Z e iten  d e r N o t gegeben haben. U nsere K inder 
haben viel üb e r den  rec h ten  W eg  gelem t. H eavy Shield W o m a n  und  ihre 
H e lfe rinnen  haben  unseren  jungen M âdchen  den  tu gendhaften  W eg  gezeigt.
U nsere jungen M an n er haben  d e r W e ish e it unserer H âup tlinge  zugehôrt. Ich  
glaube, unser V ater, Sonnenhauptling, is t zufrieden m it uns. E r w ird uns zur rech ten  
Z e it R egen schicken, so dafi das G ras w achsen  und  die B eeren reifen  kônnen. E r 
w ird  dafür sorgen, dafi die Schw arzhom er fe tt und  für ewig auf unserem  Land sind.
E r w ird unsere K ranken  heilen  und  M itle id  haben  m it den  A rm en ...”
Aus der U m gebung von M oun ta in  C hiefs Z elten , vem ahm  W h ite  M an ’s D og 
das G erausch  von  P ferden . E r stah l e inen  Blick h inüber und  sah m ehrere junge 
M anner a u f  ih ren  P fe rden  sitzen. E r e rk an n te  O w l C hild  und  Black W easel und 
Bear C hief. D ie  U nbew eglichkeit, m it d e r sie d o rt safien un d  dem  O berhaup thng  
zuhôrten , m ach te  W h ite  M an ’s D og  nervôs. W âh ren d  der Z erem onien  w aren sie 
n ich t anw esend gew esen. M anche h a tte n  geglaubt, sie seien nôrd lich  der 
M edizin lin ie  geblieben , nachdem  sie m it M o u n ta in  C hiefs G em einschaft d o rt hin 
geflüch te t w aren. A ndere  h a tte n  w iderum  geglaubt, dafi sie nach  Süden gegangen 
w aren, in  jenes Land, indem  d ie  N ap ikw ans nach  dem  gelben Staub gruben. A ber 
h ier w aren  sie nun, sto lz, hochm ütig , und  jene m ifiachtend, die aus ihren 
A ugenw inkeln  b lickend  ih re  A ufm erksam keit zw ischen d iesen  E indringlingen und  
ihrem  H àu p tlin g  aufte ilten . G erade als er sich e m e u t M oun ta in  Chiefs R ede 
zuw enden w ollte, fiel sein B hck a u f  d ie  schw arzen Beine u nd  den  K o p f eines 
Pferdes, das h in te r  O w l C hild  stand. E r schau te  einige M om en te  lang d o rt hin, bis 
sich das P fe rd  schaudem d w enige S ch ritte  nach  vorne bew egte und  e r F ast H orse  
e rk en n en  k o n n te . W ie  d ie  anderen  R e ite r  trug  auch  er G esich tsbem alung  und  
O hrringe  und  ein  N ap ikw anhem d, an den  EU enbogen hochgekrem pelt. Sein H aar 
w ar eng m it S treifen  von  ro tem  FlaneU zusam m engefiochten. W h ite  M an ’s D og 
h a tte  ihn  sein zwei M o n d en  n ic h t gesehen, u nd  sein G esich t sah m agerer aus u nd  
sein K ô rp e r w irk te  harte r. E r schien der R ede zuzuhôren, aber sein G esich t bUeb 
ausdruckslos.
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W h ite  M a n ’s D o g  stand  a u f und  schliipfte h in te r ein nahegelegenes Zelt. E r 
ging den  In n en rin g  d e r Z elte  entlang, bis er d ie R ücken  der R e ite r  sehen konn te . 
D ann  ging er langsam  nach  vom e, bis er n eb en  dem  schw arzen P ferd  stand. Es w ar 
ein gutes, kraftvoUes P ferd , aber n ich t jenes, w elches F ast H orse  aus dem  C row  
Lager gestoh len  h a tte . W h ite  M an ’s D og  sah hinauf, und  zuerst nahm  Fast H orse  
seine G egenw art n ich t zur K enn tn is . D an n  k ra tz te  sich Fast H orse  am  N acken, 
w and te  sich  um  u n d  schau te  h inunter. E r b lick te  W h ite  M an ’s D og an, und  ein 
G rinsen  b re ite te  sich ü b e r seinem  G esich t aus. Es w ar ein siegbewufites G rinsen, 
und  seine A ugen b lieben  hart. D an n  w and te  er seine A ufm erksam keit dem  R est 
der R ede zu, das G rin sen  b lieb  unversehrt.
“...Ich  selber habe die N apikw ans nie gem ocht, und  ich  sage euch, dafi ich 
allés tun  w ürde, um  dieses L and von ih rer G egenw art zu befreien. A ber viele unserer 
H âup tlinge  haben  sich  gegen m ich  ausgesprochen, und  ich  ach te  ihre Beweisgünde. 
Sie sagten, dafi N apikw an nun eine A rt zu leben ist. M anche schlagen sogar vor, w ir 
sollen zu seinen  Schulen u nd  in seine K irchen  gehen. Sie sagen, w enn w ir seine 
Sprache lem en , k o n n ten  w ir ihn m it seinen eigenen W o rte n  schlagen.
“W ie  ih r w ifit, w erden  die weifien H âup tlinge  das V erw altungshaus vom  F o rt 
der vielen H âu se r zum  M ilk  R iver um siedeln , so dafi sie nâher bei uns sind. Ich  
glaube, dafi d ies n o ch  vor dem  M ond-der-fa llenden-B lâ tter geschehen wird. Sie 
haben  uns bere its  viel von unserem  L and genom m en, u nd  nun  w erden  sie noch  
m ehr haben  w ollen. Sie sind w ie die  G elbflügler, die um her hüpfen  und  allés 
If essen was ihnen  in den  W eg  kom m t. Bald w ird  es n ich ts  m ehr zu fressen gehen .” 
M o u n ta in  C h ie f  h ie lt inne u nd  schaute h in u n te r a u f  d ie G ruppe  von K indem , die 
ihm  zu Füssen  safien. D e r  B hck  in  seinen A ugen w urde w eicher, und  beinahe h â tte  
er d iese jungen P ikun is angelâchelt. E r hob  seinen K opf. “A ber ich  w erde das tun , 
was m eine  H âuptÜ nge von  m ir verlangen. W ir  w erden  m it den  W eifien  verhandeln , 
u nd  w enn  sie n ich t zu viel verlangen, w erden  w ir e inen  neuen  V ertrag  ausm achen. 
M ein  H erz  g eh o rt d ieser Sache n ich t, ab er ich  w erde m ich  den  W ü n sch en  m eines 
V olkes gegenüber v e rp flich ten .”
O w l C hild  w irbe lte  plotzH ch sein P ferd  herum , und  im  nàchsten  A ugenblick
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folgten ihm  die anderen  R eiter. W h ite  M an ’s D og  sprang zurück, aber de r Schwanz 
des schw arzen P ferdes schlug ihm  ins G esich t. E r rieb  sich die W ange und  sah die 
R e ite r aus dem  Lager gallopieren  u nd  über ein Feld  hinweg, und  h in te r einer 
A nhebung  verie r er sie aus dem  Auge. D ies geschah so schnell, dafi viele L eute nur 
eine W o lk e  von  Staub sahen.
M oun ta in  C h ie f sah allés, und  er w arte te  bis die trom m elnden  H ufschlage 
verstum m ten . Falls ihn  das irgendw ie getroffen  h a tte , gab er davon kein  Zeichen.
E r w ar ein  H aup thng . "N un  w erden  w ir unsere gete ilten  W ege gehen und das Jagen  
w ieder aufnehm en. D ie  W e ite  d e r P lains und d ie  grofie A nzahl von Schw arzhom em  
sollen S tre it u n te r  euch  verh indem . Ih r  jungen M anner h a lte t euch  von dem  W asser 
des w eifien M annes fern. Ic h  w ünsche euch  gutes W eite rz ieh en  und  gutes Jagen. 
Sonnenhauptling  w urde g eeh rt u nd  b e tra c h te t seine K inder w ohlw ollend. Ich  fasse 
euch  alle bei den  H an d en . M eine W o rte  in euren  O h ren  kom m en aus m einem  
H erzen . L eb t w o h i.”
Als W h ite  M an ’s D og  dabei w ar die Z eltgegenstande au f den Travois laden zu 
helfen, sah er, w ie die Small R obes das Lager verliefien. H eavy-charging-in-the- 
b rush  l i t  am  K o p f des Zuges, gefolgt von  den  K riegern, die das ReiseUed sangen. 
H in te r  ihnen  folgten die F rauen , die die travoisziehenden P ferde ritten . K inder und  
A lte  safien a u f den  T ravois, den  anderen  zuschauend, wie sie ihre Z elte  abbau ten  
und  zusam m enpack ten . D ie  Lagerhunde, d ie w âhrend  des Zeltlagers noch  so 
ungestüm  gew esen w aren , tro tte te n  n un  geduldig neben  den  P ackpferden  her. A m  
E nde  des Zuges tr ie b en  junge Burse hen  die losen P ferde  an, indem  sie 
R oh lederschnü re  in ih re  R ich tu n g  kna llten  u n d  B eschim pfungen brüllten .
W h ite  M an ’s D o g  k o n n te  es kaum  abw arten, end lich  fo rt zukom m en. V on 
seinem  V a te r  w ufite er, dafi sie in  die R ich tu n g  der Sweet G rass H ills ziehen 
w ürden. D o r t  stand  das G ras im m er hoch, u n d  so w eit das Auge re ich te  w aren die 
P lains v on  den  Büffeln schwarz. E r freute  sich  auch, w eil die Sw eet Grass HiUs n ich t 
w e it von  d e r M edizin lin ie  e n tfe m t lagen. O w l C hilds Ajtitwort au f M oun ta in  Chiefs 
A ufru f zum  F rieden  m it den  N apikw ans h a tte  ihm  n ich t gefallen. W en n  es À rger
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geben sollte, k o n n ten  die L one E a te r innerhalb  eines Tages über die L inie gelangen. 
D e r G edanke an F luch t bescham te  ihn, aber er m ufite sowohl an  R ed P a in t als auch 
an seine Fam ilie  denken .
E r ging h inüber zum  Z e lt seines V ater, um  zu sehen, ob  er behilflich sein 
konn te , aber sie schnü rten  bere its  die le tz ten  ih rer Sachen fest. Seine M u tte r wies 
ihn an, e inen  K essel W^asser zu holen, um  das Feuer zu loschen. E r w ar froh, etw'as 
zu tun  zu haben  und  lie f  geschw ind den  P fad  zu dem  kleinen  B ach h inunter. Als er 
in die N âhe  des k le inen  S taudam m es aus S tocken und  Schlam m  kam , sah er H eavy 
Shield W o m an , d ie sich  ih r G esich t und  ihre A rm e wusch. Sie w ar seine 
Schw iegerm utter und  dem  B rauch nach, du rfte  er ih r n ich t m ehr ins G esich t 
schauen, also lie f  e r durchs U n terho lz  strom abw arts bis er zu einen W asserloch  nahe 
dem  U fer gelangte. E r legte sich  au f den  B auch und  tran k  das kühle W asser. E r 
se tz te  sich zurück u n d  w isch te  sich  ü b e r den  M und. Es w ar angenehm  d o rt im 
Schatten  d e r g rofi-b lattrigen  Baum e, und  er w ar froh  alleine zu sein. E r seufzte und 
schlofi d ie  A ugen, aber er w ufite, dafi sie au f ihn  w arte ten . E r tauch te  den  Kessel 
ein, fullte ihn voU W asse r und  d reh te  sich zum  G ehen.
K ills-close-to-the-lake stand  in de r M itte  des W eges. W h ite  M an ’s D og  viel 
auf, dafi e r sie w âhrend  des Zeltlagers n ich t haufig gesehen ha tte , aber sie h a tte  
verm utlich  die Z e it m it ih ren  E ltem  verb rach t, die de r N ever Laughs G em einschaft 
angehorten . W h ite  M an ’s D og  schaute  ih r ins G esich t und  sah, dafi sich etw as an 
ih r v e ran d ert h a tte . Z uerst g laube er, sie sah anders aus, w eil e r sie seit m ehreren  
Schalfen n ic h t gesehen h a tte . Ih r  G esich t w ar no ch  im m er jung, ab er ihre A ugen 
w aren tiefer, als w are sie jem and anderes gew orden, eine Frau, die W hite  M an ’s D og 
no ch  n ie  zuvor gesehen  h a tte . E r fing zu sprechen  an, als er ihre linke H an d , d ick  in 
S to ff gewdckelt, b em erk te . E r sah n u r drei F inger im ter dem  V erband  hervorgucken.
“D u  hast e inen  F inger g eo p fe rt,’’ sagte er eilig.
“Es is t n ich ts  U ngew ohnliches. D as w ird  bei der S onnen tanz-E hrenzerem onie  
durchgefiih rt. ”
“H a tte s t  du  ein V ersp rech en  gele iste t?”
“Ic h  h a tte  e inen  T raum , ” sagte sie u nd  ging an ihm  vorrüber und  kn ie te  am
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R ande des W assers n ieder. E r sah ih r zu, w ie sie aus e iner hohlen  H and  tran k  und  
dann  T^asser au f ih r G esich t und  ih ren  N acken  spritz te . D an n  stand sie au f und 
ging ein kurzes S tuck strom aufw arts. Sie lehn te  sich gegen einen  Baum  m it grofien 
B là ttem  u nd  e rsch ü tte rte  bis ins M ark. Ih re  A ugen verdunkelten  sich vor Schmerz, 
als sie ihre verb im dene H a n d  an ihre B rust hob.
“D u  so lltest d ich  ausruhen—fur die R eise.”
“Es w ar ein  T raum  über d ich ,” sagte sie. Sie sah ihn n ich t an. “Es w ar der 
M ond-der-den-vielen-Schnee-bringt, aber es w ar n ich t kalt. Es w ar so w arm  wie 
jetzt. D u  w arst h ier an diesem  Bach, und  allés drum  herum  w ar weifi. D u 
v e rs teck test d ich  h in te r  d iesem  Baum , aber ich  sah d ich  dennoch . D u  sahst m ir 
beim  W asch en  zu. Ic h  spürte  deine A ugen a u f m einem  K orper, und  m ir w urde 
schw indhg. Ic h  ta t  so, als bem erk te  ich  d ich  n ic h t”—sie senk te  ihre A ugen au f die 
verbundene H an d  h in u n te r— ”aber dann  spürte  ich, w ie m ir etw as über die ganze 
H a u t k rabbelte , als w aren  kleine, heifie F lohe im  W asser gewesen. A ber als ich 
m ich  zu d ir u m dreh te , w arst du  verse hw unden. A n deiner S telle stand  ein  kleines, 
kraftiges T ie r  m it langen K rallen  und  scharfen Z ahnen. E r sagte, ‘K om m  zu mir, 
Schw ester, un d  ich  w erde d ir etw as vo rzaubem .’ Es ist jenes G eschopf, das allein fur 
sich im  R ückg rat lebt. Alle anderen  fu rch ten  es, aufier m ir. I c h  stieg aus dem  
W asser u n d  liefi ihn  ü b e r m ich  herfaUen. M ir m achte  es nichs aus; du w arst fo rt 
gegangen. Als er fertig  war, bifi e r d iesen  F inger ab. Bevor er ging, schmifi er den  
F inger zu B oden, u nd  der F inger verw andelte  sich in einen weifien Stein. ‘D ies soil 
d ich  ewig an deine S ch an d ta t e rinnem , Schw ester. D u  hast G lück, dafi ich  d ir n ich t 
die N ase  abgebissen h abe .’ Ic h  w a rf m ich  in das weifie G ras und  w ein te , denn  er 
h a t das aufgedeckt, w as ich  selbst vor m ir ve rs teck t gehalten  ha tte . U nd  es w ar so 
hoffnungslos, dieses V erlangen! Ic h  w ein te  bis all m eine T rânen , all m ein  
V erlangen un d  m eine H offhungen  fo rt w aren und  ich  m ich  e rle ich tert fuhlte. Ich  
k o n n te  d eu tlich e r sehen, und  ich  sah n ich ts  vo r m ir, und  ich  w ar m it d ieser V ision 
zufrieden. Ic h  fand d en  w eifien S tein  und  nahm  ihn  do rth in , w o du nach  deinen  
Q ualen  am  Schlafen w arst. Ic h  legte ihn  neben  d ich  in deine D ecke, so dafi er d ich  
an d e in en  g u ten  Segen e rin n e rt.”
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W h ite  M a n ’s D o g  sah zu, w ie sie von ihm  fort rannte . Sein V erstand w ar 
du rcheinander. D ie  weifie W elt, d ie sie beschrieben ha tte , kam  ihm  b ek an n t vor.
E r w ar d o r t  gew esen u n d  h a tte  den  weifien Flufi, den  weifien B oden gesehen. U nd 
er h a tte  eine dunkles G e sc h o p f gesehen und, ja, es w ar der V ielffafi gewesen. D an n  
e rin n e rte  er sich  und  das T ie r  m it dem  weifien Fell, dafi zum  T rin k en  gekom m en 
w ar. Es w ar ein  schlankes, liebreizendes T ier, und er h a tte  es beim  T rin k en  des 
w eifien W assers beo b ach te t. E r w ar in jener W e it gewesen, aber er h a tte  Kills- 
c lo se-to -the-lake  n ic h t gesehen.
E r g riff  in  seinen k le inen  K riegsbeutel, der ihm  um  den H als hing, und  er ho lte  
den  w eifien S tein  hervor, und  als er m it den  Finger dariiber fuhr, sang er leise:
“ Vielfrafi ist mein Bruder, von Vielfrafi nehme ich meinen M ut,
Vielfrafi ist mein Bruder, von Vielfrafi nehme ich meine K raft,
V ielfrafi begleitet mich. ”
W h ite  M an ’s D o g  w ufite w eder wie noch  w arum , aber Vielffafi h a tte  ihn  und  
K ills-close-to-the-lake gereinigt. A uch h a tte  er W h ite  M an ’s D og  m it dem  Stein 
u n d  dem  L ied  seine K ra f t gegeben.
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Glossary
W o rtlich e  U berse tzungen  der im  O riginal be ibehaltenden  Personen-, O rts-, 
L andschafts-, G em einschafts-, G eseilschafts- und  S tam m nam en:
All Crazy D ogs = D ie  verriick ten  H unde
All F riends G esellschaft = G esellschaft de r Freunde
A m bush  C h ie f = H àup tling  des H in te rh a lts
Bear C h ie f = H au p th n g  des Bâren
Bear H ead  = B àren K o p f
Big Lake = G rofier See
Big R iver = G rofier Flufi
Black D oors = G em einschaft der schwarzen T iiren 
Black Face B u tte  = B u tte  m it dem  schwarzen G esicht 
Blackfeet* = D ie  Schwarzfusse
B lack P a tch ed  M occasins = G em einschaft der schw arzfleckigen M okkasins
Black W easel = Schw arzer W iesel
Braves G esellschaft = G esellschaft d e r M utigen
Bull Shield = BuUenschild
C a lf  Sh irt = K albhem d
C hew ing Black Bones = D e r  die schw arzen K nochen  kau t
C h ie f  M ountain** = Berg H au p th n g
C row  F o o t -  K rahenfufi
C row  F oo ts  = K rahenfusse
Crows* = die K râhen
C utting -o ff-head  = K opfabschneiderin
C u tth ro a t Peop le  = D ie  die K eh len  durchschneiden
D ir t  Lodge S tam m  = Stam m  der dreckigen Z elte
D ogs G esellschaft = H u n d e  G esellschaft
D o u b le  R u n n e r = D er-zw eim al-R ennende
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D ouble  S trike W^oman = Zw eim al-schlagende-Frau
D ove G esellschaft = T auben  G esellschaft
D ull K nife = Stum pfes M esser
Eagle H ead  = A d le rk o p f
Eagle R ibs = A d lerrippen
Elk R iver = E lch  Elufi
E ntra ils People = S tam m  der Inneren
E verybody-talks-about-him  = Jeder-sprich t-iiber-ihn
F ast H o rse  = Schnelles P ferd
F ea ther W o m an  = Federffau
F ea th e r W^oman G ipfel = G ipfel der Federffau
Four Bears = V ier Bâren
Four Persons B u tte  = B u tte  der vier Personen 
H ard  1 opkno ts = D ie  m it den  harten  K opfkno ten  
H ead  C arrier = K opffrager 
H e a rt B u tte  = H erz  B utte
H eard -by -bo th -sides = W ird-von-beiden-Seiten-angehort 
H eavy-charg ing-in-the-brush  = D ie  im G ebüsch  V erfolgende 
H eavy Shield M o u n ta in  = Berg des schw eren Schildes 
H eavy Shield W o m an  = Frau des schw eren Schildes 
Iro n  B reast = E isenbrust
Jeau lous W om an  Lake = See der eifersüchtigen Frau
K ills-close-to-the-lake = T otet-nah-am -See
Liars = S tam m  d e r Liigner
L ittle  B ird W o m an  = K leine Vogelffau
L ittle  P rickly  P ea r = Fluf3 der k leinen  stachligen B im en
L one E a te r = D ie  G em einschaft de r alleine E ssenden
M ad P lum e = V errück te  P Baume
M arrow  Bone = K nochenm ark
M ed ic ine  S tab = M ed izinstab
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M ilk R iver = M ilch  Flufi
M oun ta in  C h ie f = H àup tling  des Berges
N ever Laughs = D ie  G em einschaft der niem als L achenden
O ne Spot = D er m it dem  einen F leck
O ld  H o rn  = A ltes H o rn
O ld  M an  D og M oun ta in  = Berg des alten  M annes H u n d  
O w l C hild  -  E ulenkind
P a rted  H airs People  = Stam m  m it den gete ilten  H aaren  
P ile-of-rocks R iver = Flufi der vielen Steine 
R a ttle r  = Rassler
R aven C arriers G esellschaft = G esellschaft der R aben  T ràger
R ed  O ld  M an B u tte  = B utte  des a lten  ro ten  M annes
R ed P a in t = R o te  Farbe
R ides-a t-the-doo r = R eite t-an -der-T ür
R ising W o lf  G ipfel = G ipfel des aufstehenden  W olfes
R unn ing  F isher = R en n en d er F ischer
Shield-floated-aw ay R iver = D e r Flufi, in dem  das Schild davontrieb
Small B rittle  Fats = G em einschaft der k leinen brockligen F e tte
Small R obes - G em einschaft der kurzen  D ecken
Snakes = S tam m  der Schlangen
S p o tted  Eagle = G esch eck te r A dler
S p o tted  H o rse  P eop le  = S tam m  d er gescheck ten  P ferde
S p o tted  W easel = G esch eck te r W iesel
S triped  Face = G estre iftes G esich t
Sw eet G rass HiUs** = H ügel des süfien G rases
T alkes D iffe ren t -  D e r anders R edende
T h ree  Bears = D re i Bàren
T w o M edicine  River** = Zwei M edizin  Flufi
U n d e r Bull = Ju n g e r BuUe
U nfa ith fu l M oun ta ins = U n treue  Berge
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W h ite  Grass W o m an  = Frau des weifien G rases
W h ite  M an’s D og  = H u n d  des weifien M annes
W^ipes-his-eyes = W ^ischt-sich-die-Augen
W o m an  D o n ’t W alk  B u tte  = B utte  der Frau-d ie-n icht-geht
Yellow  K idney -  G elbe N iere
Y oung Bear C h ie f=Junger Bar H àup tling
Y oung G ood M an  = G u te r junger M ann
*diese N am en  sind die englischen, n ich t die indian isehen  B ezeichnungen fur 
die Stam m e; sie ge lten  auch  aufierhalb des T extes.
**hier b en u tz t der A u to r reale geographische E igennam en.
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